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Gesinnung Urlneres :Lci:P\1 ea
d~as

~''t'i

t;.e ~$en

die Deutschen

.a?

fe indli en,

wir J>ogar nichta r!!Lt U1,rel' l£U.s;ik, Litei'a.t\l:rt

£tie schon :;1ei t ei niger Zeit.

~.u'ld

Unser lTnwf lle 1st vorbej;

'

wi r sind 't/iejer

ten.

!Jr.: J te

duldsa.r:~

:Deutsch~n

und freunasch?.ftlich gegen sie

Jet' Gegenwa:rt besser zu yersteh en,

wollen wir Goethe eo recht verstehen lernen, weil er noch

I
I

'Eln Englflnder.: erkennt den, heutigen

ausse't"~'t'-

dentli chen Einf1U:so fl.oethes an, i ·:'ldern e!' Hm einen der

tief'steh

:iriede~1sJenke1·

welcht:n die Ylelt Je 'besesse·n hat.

\
n e.n n t • (JJ.
~ 1r 1,

,j:berzeugt. dase daa Volk nie .schuld ar.a Kriege ist. e?ndern

..ldl 'Cj. n. e.ln Kind. dea Frie:dens uncl wi 11 ~·riede
hal ten .ftlr ur,·~. :r.i't der ganz~n ~~·ert. da. .ich ihn
~i - nma.l mit r.·.i r sel 'Jnt geschloosen ha.be. ''(# 3)

,;1
{/2
. ;/ 3

-·-·') '
'

E:rbettso n "Fubli cat! ·: ln of l!ingli sh ~ oethe So ci et~~ ·
ln "Goethe-tsch r:i. ften" in "})ie Li !eritU:r 11 Aue::-..tst 1925
Blelachow.s~r "Goethe" l i . :~ . ~. eQ . .
ljoeti~e "~)le I tali e;;i s.che tei s.;" :5. 7 J.7

:Sra.nd.e a sa_zt uns., .daens Goeth·e s Einf.lt:p3·s auf
sein Volk

tlberw!ltig~nd ~1nd

unen4esaba-r 1st.• llbvrolll er e.s

nicht nach se1ner.1 Eben"bilde e't"schaffen

~ann;

dane es von

dem IJebennut vert.ehrt W<J.rde'• bedeute t etnen Abfall ·von

.Goethe
. . • .'#
·,
~· lJ

Ei,els.chowsky glau.bt, dase Goethe. immer n o ch.

E-1 n zU Sf.:hT urtt~ri r~ii SCher St·rom blei be, und h~fft; d,a._,a.
d.eT grosse Dichter dasjentge .'~"'enn~nt f~r dae deutach~

Ge1steal.&ben werde. das· setner weltgeschichtlichcn 3e·

Es aollte sich von Gqethea GeGta.lt.

deutung ents_pri cht.

heben. und t.:rae;en lassen. {.i/2)

Die Ueber zeugurig uer kr.fegeri echen Gesinnu.ng
der Deutschen, d!.e sfch in den Ve·reinlgten Staat en ~;erbreitete, learn

ha.'.i.pte.!c~'llich

dur:ch die P:reusae.rt und i h ren

la;lterrten Pro?lleten. den Kai·aer.

Seine Regierung hatte

.' .lrtsere Aufmet'ksa::.k eit schon lq.n;;e auf sich g elenkt.

f:ie

predlg.te d:f.e Uotwendigkei t de·s sti llen Gehorchen:s zurn :Jieil

des ganzen Volkee; heute schreibt e i n Deutscher sel"ost,

rlase seine .Nati ·on da."t.als enghe-rzig .t hoc.."ml!tig und starr
war

(#3L und

•m~h!"

~r

fl!gt hinZ...1, da.sa die wirklichen .!Jeutachen

graue Acker leu te, Gele.h:rte: ;• sind als "at raff

bi s ans Kirin ...( ti4)

#.-1
!1:':1
..
-:r~

if~·

i4

Brandes .. Goethe" Introduction· ,.33
Bielschowa~.r ""Goethe" lUnleitung S.lO
Fren.s;s.en ":>er Pasto:r von Poggsee" s. 474
M

a

•

•

H

6~472

ge.Kn~pft

J)urch (joethe KfJnnen vtir dieset
echtP.n

Deuts~llen,

kennen le'!'nen,

durch•~:pf-fnden

die

Er artngt ins Inne:rste

ihret" Uatur !Xnd schildert aie una.
danken

n~"'l.Lich

.E"r musate seine Ge-

und e-rleben urn sie ausz:..tsp-reche-n.

1,.md \1adurch w-ird er einer

der

vel."tra·aenew~rdi;;S"ten

.!t~irrer

dur.c!l das- Labyl'inth der Welt •.(il ~) Er hatte v _o~l allem
lle·nschlichen eine J)oai s empf'a.Ylgen und wur,"\e der

!ichste aller Lenschen• genanut. (#2/

11

m-E>nsch-

Darur.t beton-t er

lau te re L.enschli c.hkei t und hat si e me-rkwtrdig cha:ra.kter-

:Er will vo r all em der l3efrci ~"- r des Geiateslebens

i si ert.
se~ner

nation aein.(#3)
Ei n vo r

z~c:;li

che r Be wei s ft!r die. VeTehrung des

Dichters unte:t den DeutSC!hen der Gegenwart ist de-r R1'man
von G·J.~~t:J.V Frena sen
Goeth~

"2f.x.

?ast~t::.

m

Po~l7.Se('l " ··

~·~ r

d.e r f·!hrende Stern; •ie-r Pastor citi ·e l't.

ihn i st

Goeth~ of"t.:

"Er bli e b in sei nen Predi gten wohl be.i m He1la."ld,
aber e-r eah untl betonte das Goethische, das er
bei, :ll~ fand·-es w~r nicht wenig."(#4)

Frens.s eil sagt ana dl.l't'C:h den Pastor, daee daa
J.et.~t-ache

W~ rkli che

Weaen mehr in Goethe lieF;e al$ in "Poteda.":l"

(in der pre•iasi schen r:egi:erung ').

Dieseu We sen so,llte

Ihm du-rch Goethes K-raft

Otto Pniower $1nleit-ang zv. "G.oethes Gedichtentt
Bielsch.:lwsky "iloethe" l.TI. Einlei ti.lng S.l
Borf!.'lsk'.r ..Geschi c!1te der deu tachen Li tet'atur"
Frenese:~
"Der Paeto:r von Poggsee" Se- o49

S.~5

s. ~57

4

"al.l es g~wi~nen, was ei n grosses Volle btau.-cht:
Wahrhei t, •\·l ei shei t. Vorsi cht. und Umsicht.• und
e1 n gJ.tes Gewis.e en---- ... ---vo:r .iedem Volk auf
a er 11!t'de • " (#1)
·

"P?tsdar.I" sollte tlui"ch G.o eth.e erv.'ei tert u.nd

erh~ht w ~ rd~:n ..

Wlr bemerl:e n ala-., ?~te de-r Dichter in sei nen

Schrj

rt~n

die

lU.f

noch lebt und

De-~techen

w~

rkt und einen

gr~seen

Eihfl·. .tas

ausi!bt: seine Werke sind und bleiben die

Gr..1ndlage und der .AUs~a.ng·a:punkt des D.eutechtu.'!le. ( #2 J
2

In Goethe s . ,,Verken -:rinden wir ausgezei chnete

CharakterschildP.r..lngen.
Zil

Seine :Ftthigkei t Pere/Jnli ch~ei ten

ent·Nickeln ist ausGe'!"orden.tlich. (#3)

Sie sind .ftlr die
~iie

Ewigkeit geschaffen und werden im7le't" \dederkehren.
tei len das Schi cksal

df~_ser

Welt a·oer er giesst in die

Leben.sw-...tnden tlen rei nsten :Bal·sa.."!l. {#4}
~an

"au.e

d~ril

Leten"

hat

~fter

sc.±·.t~__pf'te,

ge cagt. dasa

Goeth~

sein Bestes

un(l weil in seinah eigenen

]:.eben der Uaturtrieb stll-rker war ala die WilJ.enskraft .,

so wurden die Frauen zun1 ~ :tteTen seine. Urbilder..

Von

ihnen glau.'bt e'r die fei nsten An!'e~Wngen unrl J.i e edel.ste

Ltt-1.1 ten.nrg

·7l.l

die be.sten

em})fange!l, well ih."Il in

~)etten

#1

·i/3
#4

!:ru1e eich erst

seiner ltatur aufZI.l.schli'es.f;len und v1 ohl-

tuend auszi.1sttahlen scheinen.

112

ihr~r

:Er aclrrieb von eich an

-Del" Pastor -v:o n ?oggsee" s .. 4?2
•co-ethes Schriften" in ":Die I.iterat~r"
Augus-t 1925
.Brande a •uoethe" Voi. 2 P .102
Horinsky •Qeschichte der deutschen Lfteratur•• 5.260 & 261
Ftens.se!'l

Witowski

Frau •on

st~in

tm Jah"t"e 1781:

d~J" Frauenc;-lnstling·" ..(#1)

•xch

bin und ble.fbe ei m;:a .l

Die Frauen hat ten etu' oes:mctere

Vorli_e _oe !'fir ihn. l.md d ~~ !.:ehrzahl erweckten .r~~igu.ng · J,n iJw~ .

(#2}

Folg).ich Nl.&~n sein_e ~·rau.engestalten in Klarhei t und

]ir erhielt o:ft seinen grlJsat.en geistigen

ll acht hervor.{#3·)

AntTieb von den. Frau·e n fl!r die eeuJ ,Leicht entZl!ndli-ches

He rz :mehr_ od~r

wenig~r

entbt'Mnte, u.nd dfe auf .ihn .tli chter-

. is'c h auf eine oder di.e andere ATt wirJcten.
k .e it Japt'icht sich in ihnen a.us.

G1e sind 41e "aufbewa.hrten

Freud_e n und Lei den seines .Lebens."
un'!fbe.-r_seh'ba:re
.

F~lle

Sein-e Pers"lnli ch-

f>ie ret·.iekti eTen die

vonErle1:>ni eeen,.
.

E-rt~'t-rungen,

Ein?'ir.k-.:..tngen

lind Eeobachturigen. die aich seinem 11ll.zei t ~mpfttngli chen f;inn

ein:;>r.! gten.

tTt sein-e r

n~mmene Ul:l'iZl.i tilden

s~i:rier

chen ..Filhtgkel t • das Auf.ge-

und. a-us zt..ldrdcil;en t gestal tete eT di eee

Pers~n;li chkei te-!1.(#4)

fdr einige

ei~ent\!mli

~ei ne 'Freu.ndinncn \VI..crden trroild er

sch~nsten

Charakte ·re, und unter de.naelt:en

sind sei.ne jugendlichen Ge.ata1 t-en besunde:rs rei zend.

Du·rch

si e ktlnnen w.tr Tertlte}le_
! i woher seine Eegeistf.irung kaw und
wohin si e 1hn 1'tlhrt.e; wi r kdr..nen

111i

tfdhlen wie er dlese

Gestalten entwiqk~lt und was ~t in ihne-n ap h'chst.e n sch~tzt;

#1
#2

#3
#4

l3i (;lschO'l'J'Sky

...Goethe*

Il • .B.• S.l49

Ott.o :Pnio·•el' ~inleitung zu "Goethe·s Gedichten" s •.l2
Brandes •Goe the" V~ 1~ ~ P. 102
Otto Pniower Einlei t1.1ng zu ·"Goethe a .Ged.i chten .. s . 5

6

Einflaee .au! uns austlben, well o:e·r Dichter sie oft aus
seinern tie fa ten Lei den ech"pft!

*ZI.t

de~ Zeit, ala de·'I' Schm.e rz tl·be.-r ~,l'iede!'i kens
Lage mi ch bertng~ti gt~. eucht~ 1 cl~ nach rnei·ner
alten At"t aben:F.llS rn lfe bei d~r T>:i chtung . lch
setzt.e die he~gebrachte po.e tische Beichte wieder
.fort, urn ~lu-rch dieee sel~cstqullerische Mesung
etner fpneren Absolution w.!Td.ig zu ·we-rcten. Die
beirten Uarien in Qrtz von :Be:-rli ching en und Clavigo. , u.nd die beid.en schlechten Fi e_;il"t'en ~ dfe lhr'e
Liebh aber aplelen, r.:.~ohten \!f:>hl ·Reeultate so.lcher
-reulgen l3etrachtangen gewesen sein."(#l)

Il
1
Goethe :f'~i:ld kei nen Fehlel' an · Friederi.ke von

Bria, de!n Urt>i lde der Uarie

<J:et

~. iset'pert

i~ G~tz

vo.n Eetlichinge.n n;it

}fa,nd, darum finden wir keinen an dieGer.

Er schi ldert ei e \.l.n.s ale. treue $qhwe~te r und )1 r.eundin 1m
Gegenaatz zu. Adel.b.eid, die niemandem treu i st.
n"i.lr das. Gu.te i:n !.ienachen eehen.

Gchw!ger-in will sie

n.icht~5-

ihree .Br,tdeto. gl,auben.

t!eblen

Ii.arie will

In dem Gesprttche r.;,ft ihrer
v~n

\Veislingen, dem Feind

E.r wil"d 1hr Verlobter. wi rd ihl"

untreu. heiratet die· falsche Adelheid, 1...u:.d am J::nde findet
Marie ihn von ee1nen Wei b vet"gi ftet.

f.ein Gewiss·e n ma.cht

sie Hun zur '{u a l and d3Cl'l zwn Trost ln

~er

Todesetunde ..

Sie verstc.h ert fhn ihrer vo.llen Vergebu.ng• und

d :~ru.rc:h

bringt si.-e i,.hn zur Verni ch;t ung von :i"h res Bl'Udere Todes-

/{1

G·oethe

"Dl c:h.tung und ·nah-:-hei t •

.B. 12

~.

.

.

7

urteil; el' Will sich da:dt seiner Schuld e-ntledigen soweit

dies m"glich 1st..
d.en

Hinterg~1.1nd

Und

n~.m ~

bildet:

Goethes, eigcnem. Erle-:t :mi$, 4ae

er hatte die Geliebte, Friederike
dies~s Dr~r,a

B!"ion. ·rerlassen und ·wo.llte ihr

schic.ken lassen,

dami t ei e aehe, wie eT die sen Vlei.slingen (in dem er ·sich

selber schil(\ert) bestraft.
Eolgen<tes i et

~dne

Beu.rtei l•.1ng Uariens von

Bu ltha:J:pt au s Frick (#l}!

.,Die trti lle phlegm:~ ti sore ~amattl te l'rl ~ttt't' cler Ua1'1 e
el'scheint fa.e.t langweilig., ••••••.•..• , ein blasses
entsagendea Klosterfrltule in •.•..•.•••. . . , (1i e
weder kalt noch wann ist, nicht fesaelt und n1cht
a'bst~sst.
So wa.hr diese Jt:a'!"ie auc.h tat, so hoch
~1e aittli ch ~ber Ade L~eid eteht, EO tfef 1st eie ihr
ttsth-eti sch unterleGep, Wahrha!ti g; Goethe hat es
una ~echt mit FlEd.ss era¢hwel"t, diie Tugend sympathisch
Z'..l f:ind.en."
Abe r wi r s tl rorLe n Jni t Fri c.k
ei n ::Bi.ld

s~elenvolle't"

-~be rein , da~s

Teilrfahr:te,

Treu.e wir;i.ja J ei' k.!thne

i~cho:ritt,

l.art e rii cht nar

a.ufo~fernder
den · s~e

Liebe und

zur Rettunz. three

:Bruder s wr-1gt • gi bt i hr au qh e twap. l~eroi sche s. (#2J
2

eigenen ErfahtUngen i.n die

Dicht~ng

nllwin,.

In die Zeit

der Entatehung _des .Et~inont fttllt ntlrolich die L~sung seines
Vcr"h41tni sa~s

Z'l-l

Lilli Sch~nP.manl"J ntJ.oh k..trzem .Brautetand.

"Aus tleutschen I.eseb;!chet-n• '{ 1 s. 2?0
"
~
•
V 1 E.270

8

Hie.r ist wieder ein •Bruchst\2ck j(;'ler Konfession•
cht~r

nach Goethe a

~el"bat ~zeugnte

"alles

geh~rte,

una Frick, da.ss de·r Dicht.e't' ein Geg·enbild
abiJebt'o·~henen

J<:lt!rcheri

~Qllte

Sazr~~luncr

Z"J.

v~n

Llfper sagt

eei.nem elgen~n

Verh4ltnie mit Lilli zu schaffen sucht; in

alles vqrhanden eein was er vermiest, alles

beseitigt, •as Uin
und

was

In e$nem Zitat au.s

ih."'li bekannt geworden." (#1)

zu wel-

g~qu!llt

ftir die

llatte.

W~.,Lnden,

Hier' si.lchte

er

Jieilung

die aeinern Gem:!t .geschlagen

waren. (/12)
Kl~rchen i et

etn gll!ckli cht~s Kind das ei cb de.t·

:Fteud.e am echenen Augenblicke ge"rn

und die S()rge

f:>ie 1 e:t nur ein D.'lrgetmt!dchen •

um die Zu.kunft abwehrt.
ab~r

\!be!'l~sst

st:e 11ebt den gro:aserl J£gmon.t und. ni cht ihren ergeben-

en Bewet'ber Brackenburg.

Dies·e r ala unglt1cklicher Lieb·

hater eri nnert an Goethe a eigene 1:-rfahrungen in ae1nem
Verh.!ltni s :ru
hei t zwei

Lotte~

wun<lerech~ne

l!"t'!.r Kl!\rchen finilet G9ethe Gelegcn•
lJ.eder z-..;; schTei ben.

•.l>ie

Tro~lel

t~€!. iil}1ret" zeigt ihre Kriegealue~. und ihren Wuns.ch dem

Ge. l i e:Pten

~.i ~

Fahnen t n der Schlacht na.cht-ragen zu

k~nri,e;p.

Daa bet<eitet una auf ihrerl He,lden,-flut vor, tla sie daf.J V.o.lk
?.Ut"

Bef1'eiun-g Eg:non ts fl!ht"en rn'chte.

und leidvo l1'" hingegen hab

~n

\d r ei ne

O:f:fenbarung del' Liebe des Wei bes.
.¥1
#2

Goe~he

Frick

In dem Lied tt:lreudvo.ll
auseer~r4entli

che

Ihr durtlcles Verhllltnis

"Dichtung und V!arrheit" B.?
.. Aus deutechen Lesebttchern., v 1

s. 286

·----...--·..
Z'.J.

1~;-mont wi rd ihre f\cl1uld im Kar.:rpfe Z\d echen d.em Recht des

iierzena und de:n Recht <ler $itte.

Sle ::f'.)lgt ihre-r llatur und

wird Egmont8 Geli·ebte. a.ber sie hat nicht mehr Einf~uas auf
sei n (}eschi ok ale Gretchen auf Fausta.

ln der iJtund.e der

Gef~·ili;r· eehen wir Kl!rchens Jie1.densi.nn • ihre·n Gla:.Iben an die

ll.-enschen, abet auch ihre SelbsttAuschung und Vert)lendung
der \'ii.rklicilkeit gegen\lber.

Ihr ku.rze.s iieldentum lebt y:iE:•

der auf in ihrer VerkUl.r.J.ng als Get tin der sreihei t da sie

dem Egmont den Kranz des Sieges l'ei c}lt.
1h'r Beiz

:LH~gt

tfb,~nao

:fht' lHltt ale in dern das eie i st.

seh:t in dem was man von
Das .N'!!hen und l{ochen und

die ArmU.t ha.ben sie ni cht gedrdckt und ermat tet: i !11 Gegent'ei 1, e.a w!tre i.hre I.uat t!h rr.a:nnsbild zu sein •. um .d rauseen
ihre Kraft zu

e~roben.

Im lt..orr..ent .der ..Not iet si.e lo!hneT
~"ll

und enteclllo15set1e'l" a.la da.s Brt!ssler 1-.Lannsvolk• da.e s·i ch
sie s.a mmelt.

Wenn Egmont den Gl.::u-1z einer gl'q.esen.

und ei·nea gr.J"aeen W1rk!ms vor ihr
ihr der

anmu.ti~e

NaiYi ta.t.

VQ!'®S

Stellil~g

hat., eo lie.gt

au!"

Schim:!le r lle I'Zl~after Frisch€: uild -re1 .zendex

Sie 1st ni cht oberi"Hlchlich, ni qht ge:nusstlchti g,

eondet'n von ernstem Streben und tiet"e-r, za!'ter l:;n:.pf'ind,tlng.
1:1· t d·e•••
-· si ·c h.e ren Ge·f'.,'n·l·
u.

Verurteilung.

}las

Li e ·b e -u;~,...u_
"'-t· Kl
. · u• "c'
~
+. . s
.., :len .t..gmon
. · .

·•

gt'a.uenvolle B~ ld. ;::elchee Brackenb-t.lrg

• o n den Vorkehrungel:J
Geiste hat

d~- L

entateh~n

ZU.T

Hinri chttu'lg J<.:gr.mnte vo:r ihrem

lassen,, zei tigt ih!"e .Entechei<Lung.

Bielschcl\vsky sagt una, dase der. Drang ihrer !xatur oie

10

etens3 in die Anne Egr(j Qnts vde i .n die Atme des l'Gdes trei bt.

(#1)
Auf das ·bekannte Urtetl Herde-re•-d<l.es Kl~ro.hen
ein 1.lttelding von ei ner GtJt~in und ~i rne sei (# 2 ) iet

G.oethes Antw.ort in de:r

!talie~1schen
;::..;:;.,;=o:;.;:;o.=:..o;..::.;_

Reil:!e wie folgt:

"Waa du: 'Wn Klttrchen sagst, verstehe- i ch ni cht ganz
und erw~rte deinen n!chaten .BT:i ef.. I ch £ehe wohl.
dass rli 'l' ei ne ~dance zwi ec:hen de't' n1 Tne und der ·
G~tti n .?."..l tehlen sc:!'lein t. ·na ·1 ~~h aber i h:t' YerhJltnie zu Eg:n.ont so aueechliess.lich gehalten babe; da
l ch 1 hre Li e·be 1r.ehr in den. :3egri ff de-l' Yo llkol!irren•
heit dee Ge.liebten, ihl" :Entztt~ken me.n..r i.n d.en Begriff cles Unbegr:eifl:l chen, daso di eser ~arm iht'
gehl5-rt •. ;Us in die Sinnlichkeit eetze; da lch e1e
als H-eldin auf·t'!'"eten lasse; da. eie im innigsten
Gef'Cl.hl tier :Ewit;kei t der .Liebe Jhrem Celiebten nach•
geht und endlich vott se.ib~~ Seele durch eben ver•
kl!l:renden Trau.m verherrli cht wi rd:
so wei as i ch
nicht., wo i dl die iwi sc4enm!tance hi :nsetzen soll,
ob ich giei
geotehe-, daas aus liotdu-rft des drama tiachen P:uppen-und Lattem\'et'~~a die Schattiert,Angen.
·i ie i ch obenher erztilile. vielle.i cht zu ab~~setzt und
unverbunAen. Oller vielr.leh'l' dur~h Z'..l le.ise A.."'ldeutunt;en
verbunde-n -sind; vicllei. cht r.ilft ein z·::eites .Lesen.
vielleicht s13:.;t rr.ir dein f:>lgender ~riE,f etwas
?I al'l~ r~ s. «(#'J)

ch

Frick er.kllt:rt Xl!.rchene Tod nicht als Sdhl}e f'tlr

e ine :5chuld • 8111ldern ale 3ewa.l1cru.ng vo r dem furchtbars.t en
J.e1d. die l11n.richtune des Ge1ie1:lten· erleben zu r.:l.!esen,_ und

auch zur Vo-=beding.lng f•'lr ihl'e Apotheoae in der Vision am
Schlusse.

Was von Verechuldung

~ie

stuch trifft, lag i.n dem

dunk.len Doppelverhllltnie zu Egr.:ont und :Srackenb~rF; und diese
Schuld al!!hnt eie ste't'bend Bracken bu-rg gegemt ber, du rch ei n
erkl~rendes

til
#2
:13

Bekenntni 6:

l3ielscho·Rsky .. Goethe" l.:.B. S.337
Frick "Aus Q.eu t!:3chen Leseb<~·chem" V l Kote S. 355
Goet?le "I t\l;lie:'d. sche P.el se" t~. 719
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"I ch mache J'b.11" Vor?n.'frfe-, dass ich ihr. b~~ntge".
"I ch habe unrecht ge gen lhn u !ld rni ch nagt • s a.'n .t!e r ze-:l !'

In ·iem f'urchtba.ren ~eid das ihrern Tode vo Taus -: eht. li -e gt
da.a

ETscht!tt~mde

li'ineinveretr1ckun~

in ihrem Geschick.

n1ese;.) Leid und die

in r.:gmo.n ts Geschicl: wth·de ste nur

Z'tl

einem Eilde des 'R tlhrenden machen, wenn sie nich:t in. c.l. er

le-tzten Szene si ch za ei nem

h~la:en}laften

Tun 11nd da.r.dt

a·.1ch zu.r :Kr~cheinung des Erl4aber.en erhol; :'n htltte. (#1/

Iphigen 1 e· i ·n

ch~ra

na.ch ihr benanntep D.rai'la .! st

.ein Typus !dealer We:t'Qli c}'ikeft.
Entsteh.l.lng des

Dr~aa h~tte

In

~eJr

Zeit der er.st.en

F:rau von stein grossen

~ :in·

fl'.:les · auf den Dichter und unter allen. seinen 7rE'.lnrli :;:1en

hatte e!e wohl den sr,esten .31.1f sein Leben.

Viele .Jahre

hindu rch hatte er ihr alles getragen .,,as ihn bP.n!ht:te,

se i :1e leidenschaft. seine l:n tsagung, seine Werke, und
seine Geda.l'lken.

Es ist interessn.r.t ru

'terJe~lcen,

de££

seine edelste und 1deals.te Gestalt s1 ch ent\vi ckelt wlthrend
e r im Verkeht" rni t de.r Ft'lll.l wa:r, die er woJ:d a.m. r.:Ed sten
v~~. rehrte.

Bielschowa1-y set zt lphigerJ e unter die Sehn•

such.t a(lran:en • ( d2i. Zu€rst giebt q~~ Verla;ngeri nach Liebe,

Frick

11

A\.ls d·eu tschen. Le settt che:m••

--

;:_,,.__('.- 1
!~ .!{\!
. ~~' !"}-.
.... -... '} i'l
.
.. .,

,~;;;
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Grunliton.

nas

Or~sterr:otlv

l:ebte in Goethes 'BTU·at echon

bevor er Charlot t-9 vori Stein k:mnte.

~~u

find.en. acht•ieb er iw

Au~i:O:st

l.~-

!!achd.err. er drei

1?75:

.,Vt elleicht :peit1>dit mich bald di;e unsichtbar-e
Gei asel del" ;)ii··, ~niC:t:n y;feder e.us r.:e.in c~; Vatel'-

land.

i+

.

Im Sp!thel'bat desaeloer. J'ahres bezej chnet e.:r slch als
d E:!l

l:en-sche:rJ

::1-e

f"l

!'li-e-~

"d~n·

in aller Welt

!i:J~. .-'

r;: -; r~!: l~:.;.st -; ·

.;)o<.,;r·, ··:i c ~~~:. H <:::.:.4;i;t-, i~ o 1 r·. }'€ld
Lefn Her:tt~ sqh.,vi 11 t. r.ur I~ast."

DA.rttbet' sct~t"Ieb er 1m April

i7'fe;

"lU cr..tete st den wi ld.eu, i rren La.uf,
Vnc i ri d~lueri l:r1gels~!'r!l£n ruhtc
Die z~r:;t8rt~ Erue•, Gi ch wieder &Uf .

fi ·

Ilier liegt der KE:r.npunkt des ganzen St~ckes, die Reilur.g~ ...
s~€rie

del' Ipb.igenie.

vo-rg~·etell t

Irri J a.hTe 1827. als Iphigenie vlieder

-.ru:rd.e, sa.g1;.e Go·ethe.:

~Ea ·hlt r!ii r urJl!l~glich b ine1 nrugehenA

Vias soll
rni.r die Erinne.rungeri (!e:t Tage; ·wo i. ch oas alles
f"hlt;.t!, · achte, und. ~.chrleb.!"
·

a

lpl+i ;eenie sehnt oich r.ur nacl1 dem 'YtaS mensch•

l and. hat sie si ch zuzr. Gegenstand der Vereh:-t:.ng gemacht .
D~rch

den Einflti.sa ihr<!r

r..enschli

ch~r.

J?era~nlicllkeit

E:r hebt das Gebot

V'X,

vd t'd der KtJr.ig

Tt"en.denopfer au:f,

13

und .rr.ehr noch, er opfet"t
I ph i~~nie

JJ\~ine

sl!lesesten \Wlnsche tind l!.sst

und die Fremden gel:en.

~:an

S:i eht die gewa.lti gert

i nr:e ren Kl!lq)fe ihres Gt".rr.'ilto gegen di:e Ver£Uer.ung sch\ildig

·ru w.e rden,

u!)cl

lhr

ga.J1ze~ Ver~tauen

auf die f.:ra.t·t der

lJja:h,rllei t und der Si ttl! cllkei t.

fiie i st. da£;. Ideal e1ncs r:ei bes. Eitner Tochter t
dE:t' Sch:weetel', der Grieohin ttr·• d det' Priesteri.n.

H r r Wo.l le·n

und Handeln ·l ltehen in. yolleter lil\t"Iltcmie- zu E'..inande::.
Weib

tlberech~ei tet

Als

sie nirgends die nattl'!'lichen Schranken

ihres Geechlecht.a: eie ist keine von Ei telkeit und P.Ur.mbeg~erde

getriebene Heldin ~ eondern

f~hlt

gar ale e in s C".h•;<:>aches, 111 lfl.oe~s Wei b.
nur

f~r

Die dulden.de, treve.

amere lebende Hingal>e de.e Wei bes i at rein und voll

in ibrem Charakter d!i.rsestellt.

des Eul"mes und der
~inf.it

sich ganz un4

GrtJssa~

auf dem Altar d.e r

ter hat eie

11~-er

.t'amili.e,~;ehangen.

Als Tochter frel.it

ilires Vaters • ot.gleich

G~ttin

~ie

-stet

d,ie~~r

d€

hat opfel'n wollen; al~ Sch:wee-

in tteuer Liebe an Or.:ates, dem S-tolz ihrer
Die Hoffnung einst die- lhrigen. wiederzu-

fi nden, hat ihr au.ch in den trau,dgster. La.gen dE:s Lebens·

l:u t un(l Krs..ft gegeben.
d("zt ·,·.:t1len der G·lSttin,

Al.~

Pri e e te ri n hat si e: si ct. ruhig

welcl~e

sie e. nst von:: OpfertoQ in

Au. lis gerettet, unterworf'en :. sie fl .r .det in dieser P.ettung.
E in~ Zus~ge, dasl3 D Lana sie ni cht Jdr irr.l:~ er iTt Land.e der

:Ea:rbal'en :::>.i:ttlckhalten

werdE~

!hr

Ein:rlua~

<:1.uf alle, die

in ihi-e J:'ahe Jpmrr:en, 1s-t der einer G!Sttln, und 4a'tei

14

b'lei bt s1e doch immet' Vleib..

iu

~.~igen,

Und afe zr,usa es b!ef.bett. urn un.&

da.en der 1:'eine l'.E !ISCH f!hig 1st. d$.e ed€lsten

E i n:wi r .l'Un ge l'l he·rv ~ r zu rit :fen.
Dae Drama bewegt s.·i ch aut (3:em Eoden de-r gt'ie·

ch ischen Geschtchte des Hau.s ee der

Hintet'gntnde.

Atrid~n tr:i t

pythi scllt-m

:Bra:n<les sngt, d ;;.sa Goethes !:r>higenie tt t e r

d a s Vorurteil des AlteTt~rns hir.aus reicht.(#l)

Gri.e .ch,e der a.lten

Zefte~n h~tte

Eiri

nie daran gedacht. da.s e

lpll:lgenie eine Verpfli cht.ung gegen eine-n BaTbar.e n )labe ,
K~nig

oder ni.cht.

D<=lnkb?.l"~~i

Goet.he e

:Semcrkene~·erteate

d i e gewa.ltlgen, inneren
d~m

aber

~;laubt,

d.a.ee c:1e

t gegen illt'tm \'lolllttt.ter rot'tig fifr ihren t;eelen·

Daa

in

Ipni ~e nie

K!.'71pf~

in der Iphigenie sind

j:.n ihTEI!i

Ge.tndt.

Widet"stN.:i t zwei er };nts.c ntHdungen. von

Sie sieg en
d.en~n j ~4e

sitt li ch geboten und zuglelch sittlich verbote·n iat.• elne

ach1:ere Verst.lchung zul" Unt-reu.E gegen sich selbst oder zur
tJntreue ge; en die Gqttlieit.

In ihrer Al.lfgaoe, ein sdnd-

haftee Q:eschlecht vom Slucbe ru bet't"ele·n sind ch!'i st 11 chr.;od.erne AnkHlrige.

Frick c1t1ert ·aolche in gewi-seen Anmer-

kungen seiner .,Inhjge_]li e

~

! au rf.l~,

F." ckb li ck",

ohn<: .r;ie

a ls solche zu tetr.c tchten.,(t{2}

:Eran . .;es "Goethe'' Vol. l. P., 3R8
:e'r i c k ''Aue d Eu.ts chen Lese t;~cli r~· !'n"

v

l

fi.

4.~ 3 .

4.i 4. 435
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.E:r~rterung K.
.,st~llve-rtretende

:C'iechers. n.a.O.H.45 tfter das
Leiden" der lphigenit: ala einen
Vorgang mu· peychol.o gi ~cher .A~t nir-~t. d.i e Lache Zl.*

"Di.e

!u.sserli cb und will~Tlf-ch und €rkH\rt noch keinesv:E:ge das •-VIie" de-r l::ntetthnung andet'-Er. Auch 3iel..
GChowcky l!est uns hieTdbel' itn Unklaren, f-.433:
"Iph. bA.tt.~ die J'.ufg.a'be~ dat Problerti••l.:in ednd.hafte~ Geschlecht von; 71uche zu befreicn--, das
det- griechieche J,:ythu~ ~usaerlich ltJet. innerlicl:
zu Hhsen. Dazu bedu r ·: fte es einer ganz re.in.e.n Per..
erlnlichkei t, die st1nd.Pn;'rci ihr Le'ten fdt' andere
hingegeben hat. Eei lph. war s;;.-mboli ech dieses
Rino11.fetn, di.e ses GteTben zwe:inta1 e .r folgt, da~ eir.e
l~al am Op.feraltar in Aulie, <lae andere l'a.l dt.u'ch
d as Ver'bann tsei n in TaUri s (?). UrJd ohne !·u:rren,
in fr~iel' Liebe ~tid vo ll.karr.r:::enern t'ehat'Sal:l gegen den
Ratschlu,eR eel' GtJtte-r hatte eic das oprer gebracht.
Dadu ~ch war de ni cll.t blo~e gehei.li gt, eonde:rn auch
f!thi g (?} geworden, andere, di .e ·ai ch von lhrer
lielligkei t 1 nnerli ch berlfhre!'l liessen, :7-u entst'!hnen."
V..€ . dagegen G·. Pol."tig (Schiller in seiner.:~ Verh!ltni·s zu.r Frt'u.ndsch.aft u.nd Liebe sowie in sein·ern innerc:n Verh!ltnia zu Goethe 1 HaJ!lturg, l894l z. 603 f.):
* ..Das alles t'elcht doch n1 eht :ran, urr. r!ie !.phi genie
ftJnnlich fttT f!ine Heilige auszuge:t~ri, welche durch
ihTe !ehl~rlose !.einheit l.ir.d ih:r st-ellvertretendes
JRicien ei n fllic:hbeladeues Geschlecl1t _e ntsUhnt. }!;die
kenschen k6hnen wohl die :.;;;dnde anderf··.- sowle ihre
ei genen ::.'eh_
l er tiefer, scf'~erzliche:r e ·: 1pfinden, :;de
die irrenden echlechten tenschen. Sie sind vielJeicht
imstande, E'il het'ei nbl'e~hende$ G~richt nocll eine Zeitlang <1ufZu.halten und hernach zui Linderung der Not
bei zt1tragert; aber Gi f ) sind unf!hig. gesChEhenen
::'r~ve 1 wi Tkli . cl~ vor dott :.-.u r~ 1· ·1e·n .... Ir.sn:!'e!'n jed.e
· Si~bde im let.zten Grunde ein Unrecht ger;en G.ott ist,
kan~ auch nur dieser, nicht ater die Reue .dee schu.ldigen t:enschen die S~nde waluhaft sdhnen. :D~i. t
stirn.rr:t auch Goe~he st!l'Cflt dbere in, \\"enri er c,zn ~chltL6S
dee Ztt!.ckee in der F:eJe de ::t Orest (Jert .flchv;et'punkt
der :t•ntf~hrung in den CTakeh~p-ruch dE r Getter vE".r-l€gt,
jene s Got t ea also, we lchet" :ftlT die G-ri echen ki tt : ~-r
z·;vischen zeus und den: Volkc:o. de'r Tr!get' der geJttlfch
bewirkten
Vei"Ei~hnnng
w~r."
.
.
.

Alles das be~·e :iet, da:ss vieles aue 1Goe tl1.e~ Worten hera.usgele s en wol'den iet. was nj.cht da.ri n 1st.

sagt er selbst:

Ic Jah-r_e 1827
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"l)ie- Deu techen si .r o ·ttbrigen~ v-under.:H cl:.e teute! Ei~
n~acben ai Ch du 't"ch ihre ti.efen Gedar.~en und Ide en.
<U e si-e tfberall au chen und 'L'll":erall l:ine-inlegen. d.as
Leben echwe'rer ale billi;;. .lii, so hact doch endlich
ei nrr.al di .e Courut.t e, e1.1ch den Klnd rllckE'n hin·zt~gebcn
•• .• ~. al:ler d,cnl:Ct ~J~T ni cht i:mr.e.r es w!re al.lcs ei t~: 1 ~
wenn es nicht irgeiH\ ein a'bst.rak.t er . Geda.nke und
"Idee ;r \'dlre:"C#l)
Die Di cht\.lng
selbst
1st di., er8te und wichtigste "-uel.Le
'
.

Ee4'ftei l~ng dee Di chtere. ni cht Eoi n

n:assgeb~noe

fdr ei,ne

Gcleg-enh-~it.sYIQrt

u.:r.hJ!n ...;l~ von

c:s gerichtet iet ..
ei n Zeugni s von

d~er PE-rs~nlicllkeit,

e.n die

H1e-r wollen \vir ~cine ..:zphigenie" als

Go~·thes

ti ef inr.erlich re 11 gillsetl Leben

Sie zeigt sti n VerstM.ndnis ftzr die a1lc;e-

bet.rachten.

mei nen Eeg:ri !'fe .e iner gtlttlichen Wh ·•,J.ng und On ad~.
"Alle nenechli chen Gebrt":9hen
Sfthnet re:1r:oe 1tenechli chkeit. ...

4

In
~anz

W~lhelin

UeisteTa Lehr.:i a.'-lren finden· wi r zwei

ve-re.chi ~dene Gestal.t.e n die

r.tehel'l:

l.ignon und Philine..

i~

Gegenaatz ,zu ei n~nder

\'fir ruchen fast umsor!st na.ch

Vi'l:>ilc:iern unte.r Go.ethes

~,reundi nnen

lieboenewdl'digen Frau in

~.,ran).d'urt

·fth· si e.

geliebt

Goethe s.rtgt

V!Urd,~,

(#2)

Erst

n .a ch ih.rerr.. Tode herte er Yor. ·i hrt-r g.:heirr.r.iavcllen umt
herrl~cben Liebe in einer \Ieise dit> :1hn sehr bev,·egte.

.e e /l..ntoi.net.te Gerock?
7/l

Frick

#2

:s:randes

!st sie dee Urlli1d de·r l.:ignor.?

.. Aus deutachen

•Goethe..

T~es.ebt! ~he:rn"

Vol. 1

P. 2.20

V 1 G. 4~6

Vat'

1.7

JHe u:rsprtbgli ~-!e

!~lee

Vfel~ar

Phi li!'le sche.int seine ej.gerfe i:.chf.J:pfung

Zl.l

cesua!lte.

zu die se:r ka.:n ih.•>n wahTs:che inli ch

sein. (#1)
ldgn:-t.n. fat eilie der sa.~ftesten und feenaTtig•

s.ten Ge.stalten in der de.u ts:ehen Li ter~tu:r ~

Tiei m

er~ten

Anbliok w.:li·s~ man ni<:ht .ob man ai .e ft'fr einen r~O:ben oder
ftl'r

~in

l!t!dchen ha.lten eoll;,

Ein ku-rzes ae!denes -::ebtc};.en
E~in

mit geschli.tzten apa..'lisch¢n Aermelrt, knappe, lange

L311ge ~

klei de!' mit Puff en stehen dem Kiride gar httbsch.
s~"twa.rzes H~:tn.!"

1st in Locken und Z~pfen un de:'\ Kopf g·f'-

katU:l d.ern Kinde salter en twa.~hsene ~l .t.':&dchen.

In allem Tun und ):Missen hat ld:g!:·m et?las

so rrltlrn springt.

schlagc;.nen Amen.

J.:a.uche :'age i st

Zuzeiten 9-ntwortet ee rr:ehr auf
irr.mer so

s~nderbar,

dass

~ebrochene s ~it Fra.nztfa13 ·~h

floehtenee Jleutach.

ihren !.;iertanz

V:>r,

~as

oeaondt:re

Kind ganz atu:r.."': .

veroc.r..l~!le!'le

frn.ct:rs

~~:t.n nicht.unte:rs~h.ei:ien

eG aus iVitz oder Unkenntnis der

e in

~e

m!lt jedettaa.tin hat sie

Sprac!J.~·

ist.

i

aber

karin, ob

sprtcht

un.d I tali 19~iscn du rch ..

J\l'ttg U.nd uner;vartet trtt.gt

in welchem si ch ihre

l~ignon

l?e-r·s.,til!ch~::ei

t

.. .

-:"'"."

lS

vor·ztlgli .eh of'fenbatt.

StreJ1g, scha.rf,

t~ocken,

in a anften Stel.lunc;en. meh.r feie-r lich al:a

he:ftig und

angeneh.~.

zeigt

sie a·i ·ch.

lhr C!:a't'akter giebt
sich in ihrefl
!.iedern.
.
.
.
. .

""!lei as :tich nicht reden'* sprl cUt das

ihr¢r

..:~nt

werde"

.Uat~r

n.a~sert

-geh~irr.ni&v~lle

E.l e-

•so lass micll .echeinen, t>is ich

a-u!'l.

ihre Almung eines

fruhe~

Todes.

die se:'lna:.tcht kennt, webls w.s.s ich lei de"

"l1ur we r

d~.;tckt

ihr Ve .r ·

"Ken.riet du das Land" lce:mzeichnet ihre gil!·

la.i1gen aus.

h~nde Sehnsucht · nn.ch ei nem ge!Ueinscha:ftlichen J..eben in

!ta.lien mit ihrem Geliebten.
l::ignon \¥1 rd d:.crch Wilhelm nus den H!l~de~ von

Sei lt !l""l ze rn be.fre ,1. t.

Ei re:.1al g-;d enkt er in seine

~in

Strorc. von.

~ :; U!'lau:f"'.naltsemer

geheu-ren Schmerz dairtYber, ciass

Thr~zten

s~i

l~et:r.a t

zeig:t ihren U:h·

n .Hetz scl"..lntlzt und er

ihr ·scll\'{drt Sie n].cht ZU VeTlassen: sie aolle sein J·Cind.
aein.

Bi~l.s~chow.sky

der -er

~:rau.

glaubt>, dass es diese Bzene i st, von

von Stein bekann.t e, daes er • als er die

Ein~

zelheiten l.ast bltterlich ''Jeinte.(#l)
In einer rei zen(len 1;'[ei se l :isst Goethe 1. 1gnc.:1
den

)~inde'!'n

als Engel ersc11einen.

:um feie.r t den

Getr..lr~l:J-

tag von Z'Rilli ngsscll,vestern un.:l si e wir<l zu:r ?.olle des

:=:n ge 1 s be sti n-..:-nt, de.r den Zwi lli ng:en J.i e klei nen Gescherike
bri n~en soll.

Si e 'ivird i .!l

#Blelachowsky

"Goethf!"

ein

1!.3.

lange a welt:rses Gewand

)

S.i47
r

I
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geld '£:ide t . rni.t einem t;oidenen Gdrte::l u m ule EtV,st und n;i t
~inem

g leichen Diadem i:n Haareo.
~o

goldene S.Cb\fi n gen.

Auch

tr~g.t

sie ei:n Paar

tritt I.:ignon mit e inet' Lilie in der

eiu:m und einem Karbchen in de't" Cil'ld~rn Hand ein.

Die Kin·

der v.ersa"?:rteln sich um sie un{l fra.gen ob sie e i n Engel eei
und :waril;n sie eine Lilie trage.

Sie erwidert eie

w~rd.e

gll!cklich sei.n, wenn i .hr lferz rein un<l offen wi.·e jene
.Blume w~!'e.

tan entschl:lesst oich ihr daa Kleid zu laE-

een • lind von da an hat ihr Weaen eJnen ganz ande:re·11

A~sdruc ~~ ..

Ir. l2igno.n iet d:l.e unsi chtbare Tiefe unac't'er

E:i gen~n Seele veT"k01"pE:rt.

14 t ihr hat Goethe die

geln~in:•

ni svollen U!.chte. die wir ni cht verstehen uhd die d.och in
unser. Schi cksal. bedeu tungsvoll ei ngrelfen, in 41 e .Di cl)-

tung ein~e!i!lhi"t.(#l)
Die !tif.'be lagnins zu Wilhf!lt:l wi rd
so 1 d i e a usges-y -ro chen.

I -nde

i~~ h~chst

Urs<:J .che.

Arl

ei ch is t si e

sch~n.

·nit:~

ale

a1:·e!' daa

traurig, und Viilhf.!ln< iat fast dessen

Schon lange i et sie .lq1tnkli ch.

J:.ines Tages

kommt ei ne Freundin vo.n Wilhelm und schU.eeP.t ilm a.ls

ihren Erltu.:tigam
Anrl e..

unt~~

den lebhaftesten Kdssen in die

I .ignon f"l!lu·t auf

e.hn::al m1 t

der li nken~ Ha.."ld nact.:.

de:m Her zen, und st~rzt m1 t ej. nera flch:i:'ei vom Schlage
getroffen zuearrimen.

Uach ihrem Tode koiJ1:.t da.s G~he!Jr.

rJ. s ihre s l.e.bens an.e JJicllt •
. #1

Bielschowsl-cy

"Goethe*
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Philir.e steht im Gegeneatz zu 1:1gnori.
~chtsnhP.it

Die

der einen ist ernst und kalt. der· andet'en leieht-

einni g und ver1ockend.

l.eide~

L.ignone We sen i et glimrnernde

s -c ha:f't U.nd p:erSol')if'izie't'te Sehneucht.; Pniline 1st eine Ko•
kctte und de-r
s~nlj

ve-r~~rpet<te

Gen:uso dee Auge·p blicks.

Die Per-

chkeit einer jeden wi r.d durch ih-re l'!a.ndlup.gen ent•

wi ckelt.

V:i r bemel'it"ert wl e so rriiUlche Phi linen nicht
leiden

tri~;;en.

Wir \\isst:n,

t~.Jm

Beispiel; da.ss

l.~igno~

auf

si e ei fers~chtig iet btfi'1 ~.ss eie ~'/i lhel."ll in eine·r r\.Augen•

bli eke · der Aufregung in den Ann _'::elsst.

Phi li.nt: macht

auch ei ne andere, ni!mlich Aurel·ie, zol"nig, und in dem
Ra~ee

und in der .Ei fereuc.nt ·erkemnen lrlr Phi line ale die

wahre Eva..
ni cht in

Sie schildert sich ganz in dem Lied •Binget

T-raue!'t~nen

-von der l>:insamkeit

d~r

destoweni get' 'blei bt s-ie efne lie ben B\9'11rdige •
s.ante Kreatu. r-.

:trac:ht."

1a chts-

h~chst:

1 nteres ...

Ihl' Uchi cksal w:!chst aus Ulren Taleri-ten

heraus: sie wiTd die }"rau eines liannes, d.t.? !" nicht zu gut

fl!lr sie

tat.

11nd zuo

Zel~vertrie'b•

ec}'l.neidert sie.

Iri Uignon s-owohl ~ls in Philinen f!!hlen wir
warn•e s

p~tleie rendea

I.e :Pen.

~s

gi bt. l\:ei ne 2:weite L,ignon:

aie hat ihr eigenes geheimnissvolles f.lichteri ·s chea Wesen •
.Fehler hat sie; sie 1st

eie U'm so reehl'.

ni~ht

vollkormnen; daT\l:m lieben \dt'

Ph! line Jst s.u.s g.anz crnderem Stoffe.

Eine

Bekanr.te (AUrelie) fragt, ob sie trberhaupt Cha.: -akt-er habe.
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Jedenfalla is·t sie

~

ne ganz andere Gestalt ala 1 rg.end eine

andere um die si ch G.o e.·the ebeneo bemdht hat.

51e

verk~r•

.p ert die Leichtf'ertigkeit, aber in ihTer Schn:elchelei

k.lSnnen wi r ihre Grazie fl!ltilen.
ihdem sie ganz

ve:rschied~n

Si e i st auch inteteE-ea.r,lt

auf t:.ltnne-r und Ji"ra,.uen wi r~t;

da.rum wandelt das Urtei 1 ube-r sie unt·er den Pe-rsonen in ·

Wilheln l:.eiste.rs Lehr.1 aJn·en voll' Hasse mr. I.lewunderung;
obgleich sie die typiache Eva iet. bleipt :aie dodh cin
le. ~t::r.<liges,

bestiromt .c harakteri siertes 1m\ivlduum.
5

Im J'ahTe 1830 .ttll.seerte ei ch Goetl:.e. zu sei ne.m

Freunde Ecket'1lla.n n;
"lch hab~ nie !n meiner P-oesie affektiert. Was·
ich nicht lebt-e un<l was rdr nicllt ~uf die N~gel
brannte und zu · tJchaf'fen rnacht.e. habe 1 ch auch
nicht gedi chtet ·un<l ausgesprochen."

Vlenn m9.n also in eeinen1 Leben ein Uodell f\!tr seine Dorothea

sucht, .tl ndet man ein solches in seiner ein:stigen J3raut,
Lflli Sch~nemann .. (#1)

Ueber di·e !ntstehun.g von ttHerrr.. ann

upd Dorothea't wi rd gew~hnlich. ar.gegeben. da.ss Goethe diese

der Geschichte d-er Salz'b.l1rger AUB\'iandere-r deo Ja.hres 1732

entnornrr:en bat,.

Zwi S·Ql1en 4en Jahten 1?92 und ].795 hatte er

von man chen der bi sheri ge·n Erlebni sae Ll1lie gehdrt.
war

~bet

.Er

die Vt'echeelf!.lle ihres Lebe:rie und tlber ihre Ta:p:!"er-

kei t gan·z bewegt.

Durch gemeinea.-·11e ?reandinnen liee.e ilm

1
I

!

l
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ti lli

~~.:rrdasen,

und

E>l"

ht!-rte • dase sie- lhn- ala den Sch!pfer

ihTe r geietigen Exi etenz betrachtete..

\.lns, dass die Krone selne:-

Bielschowsky a·agt

P.l!~ke'ri nnerungen

die"Er:f.ahrong mit Lilli war.(#l)

in dtese:- Zeit

In eeinen Alter !us-

serte er si ch gegen Eckert!lann, daea "Hermann und
fast das etnzige

noch

s~iner grth~seren

:?reu~e -ca.~nte.

lesen konnte.(#2)

Dot"oth~a"

Cedi chte w!re, dae- ihm

und da.~._, er eo nfe ohne irmi gen Antei 1
D~ntze;r ca.g~ uns;

<lass J:.; an in nQrothea

ba;ld. Li 111, ba.ld Christiane Vulpi\1 s erkenn.t und. beJd:ee

au£ gleich haltbaren Ottlnden. indem man einzelne ahnlicr....e
Z:!t~:e

hervorhebt.. die nur in das Char-akterbild

ve-rwob~n

sind. {#3 J D~'t"otheena bchi cksal wi t'd rr.i t den groesen ;>e-

wcgu.nge:p und G:edanken d.er Zeit ve.rkn'l!lpft , und ctazu bie t et
d_as vorbildli ch-e Schi cksal Lillis den Anhalt. { #4)
Dorath~ens eTJilter

G.e liebtet schied .aus iht-en

Ant, en ··UZt &ei n Leben n!r die Zrringung d-er
elnzuseti~n;
s:t<~.ndhaft

und sie hatte den

zu e rtr~gel'l.

~1·~

R~nke bek~"ll'?fte,

C"ter

das Unvermeidlic.he

e!' dann zu Paris eei neru ]'-r.ei-

h e i tssir.ne zurn Opfer fiel, da
k'.'lr und

J.:~u t _,

h~chs ten

e!' do~t.

''!ie zu

U~se

• Wfll-

wusste si e <len erschi!t·terJ'ld-en

Schmerz zu belVAlt-igen; si e fand TTost unci St!.:'k.e in d.ersl
Gedwken, daeo

f. l

~r

.E~elschor.sb.;;

dec heili p,en Eufe der Pflicht get'ol.gt

"Goette" II.~. ~. 192
4f,AUs deu.tschen Lese'btlchern" nr.B. ~.40 1
Ddnt :z.er "qoeth~s l~ ermpjin und Dorothea" s. 4!
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war l'!'.i. t deo voll(:!n Bewuestaei n, daee er dem Siege odeT d.er.i
Tode entge~en ging.
eollte

.et'

Seine letzte t ·a}lnun€: an Do-ro t,hea war:

fallen eo solle sie mit gleicner~! :tut ·wl.e e:- selbd:,.

G·lti.ck und Ungl~ck gefaeet tra.gen, ad e eo ll·e 1:.5. t Dank und
edlem ~inne, ·wae das ~3chicksal ihr Gutes 'biete, eenie·s sen,
aber ja nicht auf den Tie:eta.nd

d€'3

G-H!ckcs hoffen upd da.s

Leben nicht hi!Sher scht!.tzen al .a jedee andei"e Gu t•-DorothJ?;ii,
hat dieees Venn~chtnis.s des rein und gross vor Hirer Sel:lf'
lebenden Geliebten ei ch tief ins He:rz geprl!gt.
Daa ttussere Bild D_o.Totheens eteht in vcllem

Einklange rni t i.hrerr. !nneren.
Seele::.

Sie ist stark an I.ei b lind

Bei ihrem ersten E-rscheinen

~if'ht

n:an ihre edle

Haltu.ng unu die Sicherhei.t hl ihre.m Aui'treten.
scliweren Verluete und rAarten
hat sie edle Ruhe und

halten..

Schon

ft"l!h

Pli!!f~ngen

ir=:poni~Temle

war

l>urch die

die s.i e t:rlitten,

eelbstbehe-::-r·~chung

ate -au:f sich eelbst

und rnusete. in lhre eigene llt'Ua<t g-rei fen u,rtd

e:r•

angewi~se· n
w~hler..

.n a-

dutch erhie1t sie einen grossen weiten. Blick..deer d.. ie

Schi cksale der !:£ne.chen. die sle in ihrer schen 'und re!n
·fdhlenden Brust rti temnfi
ndet.
r

Si .e

t

ze~
· • · ·si
-~ g
. rih
.
·

ei
· n·es f re1 en,

o.ffenen Gei stE~s, -v.·elcber .<lie l:enschen und ihre Eezi E"'hungen
mit re'.ner Verstl!ndigkei t beurtl1eilt; und sie ze! gt die

leichte Ge,.-al1dtheit., das Leben zu e'!'faes.en,

~u..thig

und

f.d cl.1er aufzu t re.t e1t, sich den '{erh~ltl1i a.r.~eri an zupat>ae.n oder

diesc aelbat sich m,tjglichet gilnetig ru gest.s.·l ten:o

j
1

I

t
~

DieselbL rr.utige

.E.ntscr.~losaenheit

wie bel einem ·

rttuberiscben Ueberfalle bew&ht-te Dorothea auch bei der

zoeen. ·1or denen sie eine hochscl'nvane;ere Frau durch rasche
:Flucht rettet.
gerett~t

·Sie dbergibt die jungen l!!dchen. die si e

hat, den Verwandten de;selben und bes'l_:'lannt elr.en
/

Wag.en rni t

zwei t'l!eht1gen Ochsen, belegt ihn I!i1t Stroh,

set.zt dl e schwa11gere

~,rau

darau:f und ftllirt alle in. lans·

aa.rn, wie es tJer 7.ustand derselben erfordert, dem ?uge nach.

herschTE>itet, die Tlere
v1enn e s n,-tlg i at •

r~it

lang~mStabe

zur~c!~hltl t.

antreibt, o ·: er.

co zeigt sich Dorothea

abera.ll ale dae entschiedene, entschloasene MMchen. daa
sich keiner UtfhtHvaltung entziehtJ das auch in den niedrig-

~-eiss.

Lit klareT Einaicht i at sie r,tcn trotz aller Jhrer

.r. . ~h.eren

Anschs.uungen un<i des v.teiteren Geaichtsk :eiset.>, au;c

t:chaft des Hauses

Z'.l ge~angen

Anrecht ge'bt%hrt.

In den

W~>rten;

den Inhal.t three Lebens aas.

:<,11.
1•

Goet.h es

·

_ die ihr als \.A.nVer!usserli che:s
"Dienen ler.ne beizei t~n

DeT Grund zug j hres t:•esen.R

Hewe tt edition G.77

..
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ist l:i.lf.rei che Ges:chtt!tif.tkeit.
Gt.~tze

racht

d.e :r Leid.e nsgeno.asen.
verd~stert.

und Weihe gegeben.

Sie wird dt=r Trost t;;nd di€

nae Schi ckeal hat ihr Gem:1t

·e o.nie:rn der-.selben ei.ne hahere Richtung
lhre 5anze U.eldengrt{see und si tt.liche

Heinhei t offenba"!."t Gi ch an; 1:nde. wo sl,e, um den VoT'W't.t't·f
des 1-loch.-r.utt!s
.
zu entkrt!fte.n ; daa s .c t.JtiP-rz-lichste Opfer

'bd.nst und ihre .Liebe zu

lierr.~atm

bekemit.

Dorothea und P.:err.1anri si'l1<1.

CiUS

ihren so :ver-

echie<len~n KT.e isen mit fast n~tlll:'li cher .Notwendigkfi-.1 t

!Jer'vorgegane;·en • und doch sctein.en si e ganz .f\!tr einand.e r
gcschaffen und zU. gegeneei tiger

JE rg~nzun~· und t1 l"khej

11 chem Zuearr.menv;i rken bestimr.'it.

t-

Hermanns tt!chtig ge•

grt!!ideter Sinn ·b edarf dei belebe.t1d.en

W'lrr~e.

i-

dc·e ei che. ril

das Lebenmutir; zu erfasse.n, nicht vo!'desee!'l

:~r~fun gcr;

hei t in den 11uese'ren 1ebensfoi"nien \'!ir.d du-rch dae sch..,ne
wei bli che G.e s chi c:&c gehoben. d.as aich dberall Zl.irecht finde"t,,

dass Angem.eanerJe rei t feineT Wahl

he-rauaf'il1~e1;.,

star-res We-s en mit ho.l dem Rei z.c~ anmut,i g

ge .fa~at.

in den

Gtr..~ rlel ~e=

Ut'i.Z i f.ht.

unu tie! n

I

Und

Zeit schaut, r;:;usll an etr.er

treulJel:enden. ei ch l:ci n uztd vall hingeten d.en, fest auf ~ ich

-rut.:e nden Seel,e gesundet1;

e~

:r::uss it:.

unersch~tte:rten E~rge-r-

le ten efnes in ihrem P,es! tz.e au!1ebc.nd.en

}.;anne~

den Ifl\lt

j
I

l
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In 'beicl..en Ylohnen jene echt. deu t.f-ichen ti!chtigEnlr B-' r~

fi tden.

ge:rtuJ!er.<~en.

welclle dte Grundfeste dee gltfckli chen :ii""Ami).ien-

lebens ur1<1 einee a:lle t.ebensst'lrrne
durchdri~lgt.mclen

irr.rr.er fnnige:r

I!Iber<lttue!"n(],~n.

Bl.:.nd•:a. bilden.

'Die ve·rpchh.• denen Fhasen

d€-.t ~~atur tH:e!'.ei n.
l~sst,

efch

~n

Do.rot;heel)s all·

Ale norothea rn1 t lie'n!t~nn das ))or:f ve:r•

da. stl:ahlt die untergehend.e f.onne nur noch 1li.e u.nd

da aus dtm dunkl.e n

~·!olkenschleier;

v~lle",

Ge:fl!thle wa,ch

w~nde!"bare

da;;: 'i.'ogende Feld,

Go da.sr;_ dunkle

ele wirft e!ne "flhnungs-

.ruf~nde

!

Eeleuchtung dber

S.chatten .u nd helle Licht-eJ:

iri. der Gegend. massenh~ft nebenein()nder liegen.

Und t-de

H.erma.nn ml:n der G¢liebttm., i.n der eben die J;hnt&ng

ihr~r

J,iebe erwa cht. sein- Dchlatzfr.;:cu~r und die re!ctt;l·n Bes1 tzungen

zt f ·e t, .da. wetterlel.l":litet es am fiir...r;:el, di .e d:.4.r. k len \':olksn
Vollr..on~

c;lrohen d4!n
b~nden

V::t'l:ganz

zu vetechlirtg:en wie cie seelen der Lle•

ei genen GeM.t.len dbetstrC't11.t werQ.t!Il•

Als

&l~

dara.uf d.u.r cll d.en Laubgane d.es WeinbeTgt; h.inateteigen, ''"
D~rothea

cU.leglei tet und

\~

'beide thre ei t.tliche Entsagung

krltfti ~- bewt!h-ren, da verschwind et der I..ond untet den iintfier
zuner~·enden

Ge\fi tt.er-v1okl~n und 14sst sie 1m Dunkeln.

Die

gewl'.ltigste .Aufregung in llo-r·otheene Ge.e le em\11 ch beg lei ten
de~r

rollende Donner, der

?!elche

c:.i~r

nutzt hat,

HeB~ngass

und der sau sende ftu n_,

Di chtet' auch .z uglei ch au.!' das trefflic!J.ste be•
Ul!l

des t:!.dchens m~nliche l:ntschlossenheit. leb•

ha.:f't anzud.euten.

i

mal de.r Ye!'edelnden um\ bildend.en Kratt des '.'Je ibes.
u ~~ge

:;Jrigt der Ke1"'n des Gedichtes

Gewalt der Liebe, d1e in einem
J~nglinga

Dt!ntze:

in de:r gehei r.mfsavollen

Aug~nblic.~!;:t

dait· Uerz dee

unwiderctehlich. erg-reife und s.ein ganzes \':esen

wi.i.nderba.r vol.tende.(lfl}
.Hauptth~ma.

Abe-r :r.!r

w.

v~n lfilmb:::ddt tat da~

de-r Geeeneatz der heina.tlos.;:-n ungH!ckl:L chen

Eln <:Utde ·rer uml sta.r:.Cer Gep;enaa.tz ist der,

1st ~1?erdiea ohne Verwar.dte u"ld s~gt selb.st. daae ein ei!.l-

zelnes UMcf\cen nicht gut tut in der Welt

umherZlJ.vmnd~rn.

5

Gof.'the

h:~:tte

fasgt e in Totalbi ld de'.!:"
seJ.;-~e

achon lange den En tschll,x&s geB~geberJ1.ei ten

G·eda."l1ren d3.:rt:t'ber zu en twerfen.

in FrA."ll:r'!'ich

Im .Tahre

·~11d

17~3

1'ie len thm die l·~err.oire!'l der ange bli :::he~ PYinze: ::~oi :1. Ste:p ·~:::. . -

nie I.ou1 s~ von ~out"bon-Co:lt! in d.ie Hand.. {~! 3)

l.r .;:r-

:m.tmte d..a-r!n eine brau.chba..re 1a.bel und im .:Ft'dhj.:ihr 130 3

T~chter•• helsat Eugenie und iat dte einzige Person im

S.41
t>-. •11
ni(;lschawsky

"(:oetile..

!.:t.B. 6.54
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~ra:r.:a.,

die ei nen !!a-r.en b~sltzt..

:3ielsch~ wsx,Y denkt, dass

si e peben Adelheid in .. GtU. z von Berlichingen" Vie llei cht

k'i!'ln, J.i e Goethe je geacha.ffen hat. ( #l)
: t:l.f

Ob~lei ch

si e at~ 1 :~

Lhre ko!ln!gl!che Abkun.: ft lst, bleibt sie d~c}; oh!le die

d. ankb.~-:- un<J

~t1 g.

Sie hat eine. ll:' lhe ge 'tj et•"!nde

n'.l.i'l££ untl zeigt a.i ch k"hn und ·ron hef sse~ 3lu te..

Ungeme ss•nen be.:.tgt Si ch dte Gefa.llr."

:t;T s;ch~i-

tq)em

:Cei :.;Ll). der Ver-

wegonhei t blefbt Bie daa j unge 'UtJ.dche:'l, rlan· ?Jl ?utz
Sch!'!1~1. c!!

die .l eohafteste Freude hat•

\.l n~t

Ihr Ide al in der

is t si ch mit ei neL'l gro·aaen !/anne z-1.1 g l'oa3en 'l'a..ten zu

Olaupe an

uit~

Gtrtheit

d~s

L~J!rA;

v~ r•

Volkes stintrnt mit lhrer Yd. r.,dlich-

ke!t ~!'berein.~lelsch?ws-ky besch!'eibt eie als "halb Helilin,

hal!-; stern lles sa"lon~ ... (#2:)
G::>ethe 1st
. o.rigfn:
. .
.. e
.. ll in <.tel" En tw.!

ckhm~

ih!'f"::ll"

l>er~:. .'jrllich'kfJit.

Sic ist die nat\1t'-;l,;ich e Tocht.:r des . "l_ier-

..,...,,
• ..... _ l:s o"e·m·. .•. . . . .,,..~ i·

,.........
. . . . l .-r.:_n. I'!7au·se
l
a n·..

Art t:!rz:>~en.
ko:,.~t

ill
.i/2

:1', •
~.
- ~:=--

·bleibt

.s l e i. n die

Eielscho ~··~;cy

"

~ber

'.7el~.

in der

V'erborge nh~it.

Als

\:~e

einzufdln·en •. hittet ih'r Yater den

.

..Goethe ..

I I . B.. 8 • .59
b. 1.1·o

·r-r .1~ .

Zeit

t.;~nig.

si·e ~ffe::~li ch <lls vo111!1rtige ?rihzessln ::tnzuer-·

k~nneri •

}.)e.r

K~H~i r~

e:J.gt

~e t'ei

di ese Abs·i ch.t der.a. Gohne des

t.willig zu. wei 1 er si ch dem

He rzogs

bekannt wi rd • .!:1,i as-

g"!)nt er der Halbach wester das :Erbteil, da.s sfe al5 Voll•
b'~rti~e

von dc:n Vater zu erhoffen hat,.

Sek"t"~t!r,

d-e!:'1

l3r!utigam

Y')n

yielleicht l"lurch den '!od.

Er giebt seine:n

Eugeniene Hofm€<1

lien

ste~in,

Ura da.s 1'.!dchen vor !.::o'td

Z'J.

be-

wa.""lre:-t, ltt.sat die Uofmeiate:rin sich von dem Ge:kret:tr b.estiw_.·nen. sie nach den "Inseln'• m

schick~n.

lt~ugenie

wei.sff, dass ihl' unte-r del" Tropehglut '.Ind dem Fieberhauch <.ler Inseln ein lang:.Hj,r!lf!l" Tocl dro'h t.,

Und dann

zeigt 1.He Hoflneietel"ir:t ihr noch einen ;tnderen Au.eweg;,
n~lich,

d.aas die Pl'inzessln e'i l'le,p bl!rgerll chen La.nne

die Hanel

-r~i

che und i!lre A"b.kunf't und ihren Au .fen th.<tlt

in Geheimnie h!21le.
ee::tne Hand

an.

Gegenliebe

f~hlt

Da.sein

Der "Geri chts-rat" bietet ihr

Aber sie l.ehnt dieee a:b, weil ei.e :keine
und auch noch nicht i ·ns

ninabta,..tche~

will..

bt11'~erliche

S1.e· hat an etch et.wae, von den:

dA..'1lon1achen Sel bet-vert rauen dee Ueberraenscben un4 au a

:iiese::n Kl'att.• und oiche-rheitsget\ifhl ents!>t'ingt ihr Vetlang~n

I..
I

L___,_

mit h'lc!le-:-h:l.b~men ll,~ne'rn Wt!rdigen Ein:f'lusa zu.

tf!i len.

Die +iebe ala blossea s-.tef-eS Wal1en deo Geret!te:s

an eines

!.~anne~

Seite r.:it del'!l Gleicbklane del' Seelen 1st

"'

-

:;o
,;

ih-r f'rerr.d.

Doch sp!l.tet" korr.:r.t ihr der Gedank.e) class. si e

ale lt,rau des Gerichtst'ats in de.r titund.e de-r Zt~runt;;. ft!IT
das K6nigshatia heilori i.lgend wlrl.cen .k~nnte.

~ie .st.el1t

lhre eigenen. f.lo-r~c-n i-q den Hiritergruod und i et 'be-rei t
g-rosse 1'iiiten fdr
d em

v~-ratoese n en

1.1 cl:J.em

da~

Vaterland a;jazuNhren.

So

bH~tet

ei e

Ee\"ier'be-r iltt'e Hand. r.:1 t ei ne..''n s ·c hwester·-

Gn.~.n(lgefdhl,

Ailf seine~

"La.ndg:ut

wi~l

verborgen leben. bil:i die Stuncle d.er Gefanr

sie still

sie

:findet.

Vom Anfanr.; bie zurn .Ende blei bt sle di .e st•>lze :Pr:f. nzessln.
Goethe hinte-rliess .Ent\tl!lrfe des z\,eiten und d:ri tten Sttlckes
d~r

Tril,gie.

ln e1nem ilieeer Entw.!trfe trennt E"Ugenie ei..cli

von dem Ce;ri chtsra t wegen ehea Zwieapalta 'fiber po liti sche
Ue'be'tzeutr.lngen.

Inzwisc.heh ist die Revolution zum AUs-

brucll gekommen und die privileg.ie:rten

Ve.rwanc.tte st nd im Gef!n gni-s.
\verker,

erl~hgt

ei e anen

St~n,le un~ ~\ige niens

Vennutlich durch eiuen !Ia t'ld ..

.:\ufa~hub

des l.!ber die Gel'::t.r;g enen

ge f~llten Urtei ls •
.Bi :elschow~ki·
t~r•
.

fragt stc.h ob ..~ie na.t\!trliche Tocil-

der erste Abscl1.ni·tt d.ee

G.oethe in ei ner

~ri logt·e

gro1u~en
.

Weltbi ldee f3.ei, da:ss
.

et?twet'fen .wo.l lte:

dazu l'lieht weniger ~le alH~s ... (#l)

"llenn

ea .fehlt

Auch in dem. zwei ten und

den dl."t tten Stl!tcke cler 'l'rilo ;;ic wi rd nur das rein Lenscl-~.1ic'n.e, vret'den nur ·iie }Conflikttl zwischen
#l

Bielscho::tsky

..Go.e the...

II .. B.

1~hega.tt~n.

Vater

D. 63
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I
und. T()chter ode-r

naht~m

Ve r'N;J.nd trr. anst::. t t del'\i en~ gen zwi-

schen gros~en Prinzlpl en und groesen l:aseen behar.de l .t .
7
tm Jahre leu9 be.t:erkt Got:the;

"sq. hatte lch •••..••.•• die \·:ahlverw.a.n~l tsch~:f"ten;
Je'!'en erste Konzel)tion ~r.:i eli. schon l!ngst t ·e~c~i~!'tlgte,. ri1 cht wieder aus dem Sinne gelas.s~n.
!iiemand ver~enn.t an diesem ~orr.ane ei ~ e
tie:f' leiut:m~,Jchaftli -~he ~·ande, die im He:i l~n
si ch zu echliessen scheu t t ein lie.rz, das Z'.l
gene~en ft!rchtet.
Schon vo.r e1 nii?;en J".a."lr€-n
\va:r J.er llaupt~etl!i."l.ke Befasst, nur ,J.ie Auaf"!hl"'.xng erwei terte, vet"mat'lnigfalti gte ~lch
j mme-Yfoi"t uml droh.te die KIJ.netgi"enze zu
l!hersclu:el t~n,."

I.

..
l

·I
I
I

So

. eehe~

wit" auch an dies en:. \'lerke, ,.,1 e Goethe beU;I!tht war,

alles \'.as ihn innerlich tief
si ch gece nl!'bett za. stellen.

als

!uae~res

Obje :::t

'Denn in. die Zel t d·er Wahlve'!"•

··.. -~

f!ll·t setne heftige Ueig:J.n€; zu !: irma Herz-

~nr~ d tschaften

i

i

, b.ewe~te,

0

Sie ist da:j Ut"'bild der

l!.~b~

OttJ.li~.

.

, I

D:;i;tan :n'.leD ~a."l

I t

:i

sich ~fririnein und .rr.an wird die tlort~ von (}.er.: "Herzt:n. das
I
i

I.

Z'..l

ge~eaen

ftircht·e t", zu d..eu.ten wissen.

Auch ucheint dte

heili ; e Ottilie des Odilien,1ett;;es, den Goethe als Strasa-

b:lrger

l:>tl.l~ent

Qes:.lcht hatte, n>i t : ..inn.a zu versc.m.·.(!lzcn.

Und einet hatte Wahlv-erw~"'ldtachaft" ihn und ~rau vo.n Stein
zu eina...'Tlder gezogen.
schoeSP,n

zns~.::'!'l::len:

Alle diese l:;le:ment.e aus ~ine:;:J. Lebe n

tun d .i eee Ottilie

Z'.l

Sie zeigt. ttie tragi sche

ziehenden
los~~

uiJs~~hi.tldsvoilen Tr.ldcllellS.

SttS-re:':-ied. eine-r E,he.

schaf:en.

J~n twt ~klung

einea an•

Gte ~·lrd der bewU.-sst-

Sie steht irn Gegensat z . ~.J.

.1 '

'l
.

~
·. ~

l

Ch.'l·rlotte n--da.s

un'r~1

U~dch:en

fe

zu der ·rei fen ::i'Tau.

Char-

lotte handelt aus Grundstttzetl urid Lebeneerfahrungen;

Sie wandelt ur,bedacht

tilie h.andelt ganz :;.us !J'aturtrieb.
und e.rla:J.bt sich von m•deren.
Ed.uat"d ~ geleitet

2:.1

"erden.,

b~aonders

von ihrem

el:n~a.l

D.Jch. auf

t-ra;;i sche '1'-od des Kinde a und Ottfliene
~·rottli

Ot-

Geliebten~

ko:r.mt d..er

Erwaq:-~en

zu r

Vel'an~-

grlS~S:;:;eren

Gegen sat2 zwischen

Ottilie and luciane ist Goethe8 Vorliebe :t'\2-r das dienstfe-rtige. selbstlose LJ!dchen zw,i.s che.n den Zeilt2n

~

:Wei ~~ e i st ·Mr die Welt geboren und b:i lclet si ch
Welt.

Uurch

.Freihe~

!·.

f~r

d,i e

Gespr~c.i~::>

zt~.ichnet

sie sich

vot' allen aus und d·..1rch ein angebot'nes het>rscher: d es

~'.'efiP.n,

macht sie sleh zut' Ke·n tgin ihTea kleinen Kreitsee,

Gie·

1st

!
I

lesen.

t des :Jetrat;e"ls. Anrti'.lt im ':anze u.ml

schickliche Bequemllchkeit dee

k~u.u:n.

au.s lte.r Schule

~n

die grosse Welt getrete::1, ale

!h-r Ge.fallenwollen wi:rklich

Gef<lll~:m

erregt,. und ein

ju.oge:r seh r T~ic!ler r.~ ann e1ne he!'tige !te.ig..tng err.-pfi!}d.et.
sie 2.1J. beslt ~en.

f)ein anael'lnli cl1ea Venn.e gen gi bt thm eh

..

Rec..'lt. dae beate jeder Art 23ein
scheint ihm niohts v:eiter
:B'ra·~. v.~

h!!tte.

~igcm

abm~geh~.o

Zl~

nennent u:nd es

.als -ei,ne

Voll~omr.ene

die ihn di:e Welt so. wie um das dbrige ztt bene~den

Er bi etet ihr s-eine Rand an. wi rd ihr Yerlobter

and d.f.e beiden mit einer grossen Geeellechaft wollen

.e ine.n .Beeuch

...... . .
~

ab.~ta.tten.

Otti 11 e tri fft die

n~tigen

.. 1

-I

;i

chke:i t 1m Leben ..
In der:1 n a c:h

,.,

r--1

l

m~tiger

Tt!tic;ltei t.

In

kut-z~no

Zeit fst Jede :rT'"..a.nn be quem

unte rgebracht und a):le a angeo ronet.

Bald pei tscht Lu ci an en

der Le.bensra\_lsch fm gesellig-en strudel immer

vo.r

sich her.

Ihr Hofeta~t ve~mehrt s!ch tflglich., tef ls weil 1 hr Trelbeo

so

ma~chen

anre.gt und anzleht, teils weil ale ei ch andre

du.r ch Gef4111gkeit und '"'ohlt.u n ~.J. verbinden \Vei so.
g~nt:~t

Ottil1en nicht die

l~he

dieee sich mit Bequemlichkei t

tae

des htlu.slichen 0?-nges, worin
f:ortbeweg~.

Ottilie soll

mit auf die Iua t-u.nd Schl.!.t.tenfa.,~:!'ten und auf die B!1!.e •

.'Daa zart+;!

3n ml

lefdet n_Scht wen ig d·a.runter. und 1J.1ci ane

g t:: winnt ni·chts date!,

den~

obg:lei ch Ottilie sehr e1n:f;3.ch

g-ekleidet gent. eo 1st e1 e doch. ?de-r so schtH. nt a1 c v:en.i g•
stens den 1dl.nne'"'ti'l,inm!e,1:' die acnenste.
versan.r.lP.l-t a.lle um si e her, sie

R!umen

ru:1

ri!~g

J!:in Sa."lftes Anziehen

aich in den gr.o ssc n

e·l"sten oder am letzten Platze "befinden.

Der

Bt.!..ttigam Lucianes seloer unterhAlt sich oft mit ihr, U:nd

·I

1

21rar um so roeh:r, ala e:r in einer Angeleg e.n.heit, die ihn

beschllftlgt., ~hren Rat, ihTe Ji.itwt-rkung verlangt.

In ihren Verehrern ei eht ::nan wa s
dene

U.!nne~

Ottilien lieb.e n k!Jnnen.

romantt sch und .k'lnstleri·sch ge.einnt.

f_, r

ve rs-chie-

Der At'chi telct iet

Er mait sle ala

Engel in dex- Kapelle u.nd sp!ter ale die Jungfrau i:.a rtn.,
i!'l welcher "das lie-ben svdftdigste Geftlhl

V '}:P

Beacheiden-

helt bei einet' groesen unverd:ient eT.haltenen Ehre~ in

...

!

L __

l

· _f_

!.

Ottili~ns

Zdgen auagedt'l!ckt 'Yird.

Gchule wa-r e in sehr prakti·scher

!:~a.."'ln

zur Gattin und. Gehil!ln t'irutlen.

und 1v1rde si e t:;e rn

Ottllie ab~r sieht in

a.llem untl jede-m nu.r rduard vor ai ch.

!Jie beiden

geh~ren

zasa!n.>r..en "Von !tatur aus \vie zwei wahlverwandte Sto:ffe ..

Si·e liebt nur i b.n und ihn allein, und t o l.gt ihrer Ratur.

bis sie stch schuldig fl!hlt.

mit sich selbst nar

ge\'\innen~

IJann kann BLe die VerslJhnung
we-nn aie l.;dua.rd

versa.g~.

legt ein Geldbt.1e ab sich nicbt in ein Gespr!.cn mit
zulaaaen; a'..tCh nicht wenn sie in

demsel~en

nun.

Sie
ein-

Zimmer rni t il'lrr.

.tst, sich zu ihm stellen muse, odet' wenn et" Heat, u.n{i sie

j

in sein Buch bl1c?!(t, noch wenn er (lie FH!te zu.t" Hand nl.inmt,
u.nd sie ihn au.f d£m. Klavier beglP-itet •

.Aber aie .selmt sich

nach dem ·Tode und ohne daEis n:an ea wei as. ent2:i eht sie s-i ell
sp~i

ee und

~IT'al1k

und l.:test etch ste rben.

Hi·et'

das ahnungavolle
d~n

Or~,;.ndatein

fin\iet

}~lerr.ent.

ma."'l. wieder ur1d diesma.l in Ottilie

Auf Zureden

li:duat"~la

legt sic in

e:ines ne-ue.n Hauseo 1 illrf:': goldene

an de-r das Bi ld iht"es Vaters gehangen i st.
eie ihre g:')ldl'eine. Vergangenheit.

nabei begr!bt

Das 1st am

Ge1:u.r-ts:ag .e_;esc}lehen; zur !Tach:feier

Hal~ke tte,

de~sselben

Cba:rlott~ns

hlllt ein Be-~

.kw'lnte-r eine eindringliche Hede tfber die Bedeut!.4ng und Unl~sli ::~kett

det Ehe..

.Eina.nderthalb .Jahl" srltter erl!utert

de-rse:l'be 3ek9.llnte das sechste Gebot in seiner Art :
sollst l!:hr.fllrcht llaben vor der ehe lichen Verblndu ~;e.

I.
i

L ... .

Du

~-

llat\i.:~f

.

'"'"': :_

.

...,,

wi rd 0tt.11i e totenb1eLc.h und bald .entschlum.~ert

sie.
8

Goethe

w~lt

den

Na.~en

sei~e-r

e:rsten JugE-nd-

lie be fl!r die Heltl:t 11 eet.ne.s welt ben'thr::.ten ~:erkes. Ater er

•.

I

sc:titdert diese in g-roesen Zdgen nach F'riederike von

Andrews s3gt, dase Goethe dieee zwe·i Urbllder zni t der

hei•n.

~ffentlichen

l:.ei.r .Ung gegen die unverheiratete !:uttel' seines

Y..indes vere.inigte..,
ain1

~esen-

Ur-l

di~ J;~·. lle:t<}:lalen

je!':~i·li~rt.

Gretchens Gestalt zu bilden. (J'Yl) 1I!At
s .e i r.e s Gew:fssens un(\ seiner I'.el,.le ob-

l31elschowsky gloubt die

Gr~tchenszenen

seten

das .R~~hste in de-r Poesie, daa je~nals von eine:n D.tchte-r geschaffen wu!'de.

f;ie enthalien ein Unendliehes von

Bch~n-

r....elt und Za rtheit Ul1.d zugleich ein tief '.r'r r-..gi sches; h1er
steht der ganze

Jrut.~er de:r

r.:·enschhett irn

en~

·ten Ra.'1,.'!ien

e i nes kle!nbt!rge-:"iichen Lebensschic}(aals. ( ~ 2j

Wi-r seller•

-Goet:-1eo Gabe. die '.'!i rkli ih.kei t po.etlech za e:rfa.ssen, glelch·-

s±r dte

IJ ,e~H

e•

~·

.r

t!t der \'!iridichkeit darzuetellt:n •.

G!'etchen. ist ein liaturkfnd, und i at .zuglel ch

;·

'
e~nz Li.ebe und

ganz. Glaube.

d.a!'um muse sle ei ch hingeben.

Der Geli.ebte
~i.e

iet ihr die Vielt;

hat ein

~~dc:tenh a!'t. es

ihren Reiz: und ihren weibllche.n lTs..tu :.> trieb, indem ste !hr.::!

;
i

!

l

I
1

r
0

i.

I

L~

.i
1f''1

#2

A."l.i r~we

•.Goethe a ~ey To ]'auat.. P. 34
:9ielacho·"'sky "Goet~1e• II. :B. S,. 606

!

' ".J

!

~ -·

r"7'"'"" ~..:.::.:·~

I

ll
I
I

!

tn t:hr~r eng..A.tlgrenzten Ixistenz s.cl:ildert.

I

:n ahn·; .n;svo 1,.le!'
~

Vlelae eingt sie vom Kenig ln 'Ih;,:,le, das I.i-~d von l'reue u.nd
Tretn:un~.

l
i
i

Auch hat &ie e ine &"lnung de r Ge!'.ah!:. \\"enn si e in

Deine

:Antw~rten

'

II

der li!\he V•:m J:ephi.sto:phelea iBt, 'J.nd sie t1ne~Bt.1 gt aich lXbeT
?ati&ts l!a"lgel an Religion.

~

j
i"

1:1uten u·nbeft:ie-

I

1I
i

rett~t ihn

<Ue 1i-riz:merung an

G-tet~hen.

ae i. n~n f;'J.ten

;::ngei.

Ihre Schuld I'!cht sica grc.f~ sa;~~ abe'r rr:;\.n f t-thlt.
'lass Q.er wirkliche ScJ'I..ul::lige

~.,~st

.
Was

iat.

Sie ist dat Opfer,

sle .i!'auat ln der K~r:k•:! TC}'ie~P.

..
r

~ ;·

urt•l 1:rlt!su~1e.(#l)

Sie will nicht flielHHl, well das Geft!hl

ihrer Reinheit und Un£chul(l at!r~er 1st als ihrl: Liebe.
Sie f'.!!hlt, dass aie du:-ch die 'Sittliche Unt-e~fH•fanF; unter

das Ri chtbell des Uenkers btlaseh rr.ass.
s n.gt:

wortet:

l:. epl~ist.ophele s

"Sle i .s t get-ichtet"; ei ne hit::::lisc·h e

~; ti.!;J;:-,e

..

~

....
'

I

!

;

.1' ,'
;

I

~

'iI i

ant•

.,,1·
.. · i "at geTe
.
•+t
iJ e
.. . e t • ..

leben unter den. hinl.-:111 schen Heerscl!are n , und das C!'.? s se
nran:-1. endi

zt

mit dem. AU.ss!):ru.ch

.,.n n.a

!

·'

Ewlg-Wei bl.:i che zi eht

u.ns hinan."

..

·· t

;i
L·

-· ~ :.-- ····:· •···-- ---·· --·- - , ...._

ir

l

_- ~-_-w . =.._.:.v.•.::.-. ·..::.:.:.._7.;.:. 4
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Fau~t ·"

l

findet si ch die De:u.tung von jeder ei nzelnen

Gret.::~en$zene

als 1:reign1 sa 1 n d er!l i.C ben ei.ner l'ersOrt-

li~hl{~Jt, \lnd

zwar

tie

z>.l

mact,en.

ln der Strae.eens zene zi eht .Gret.chen du't~h

ihre ;·: ch~n!'lei t an.

,,1

um una ei n gt"oese~ Prinzlp gegenw!r·
.

In der nllchstf.!n in ihre:n Zin-;r;er wit'd

dieaes dem. Faust ••Heilistum*; di.lrch ihr rei-neB'; nl!tzli clte.s
Wi r~e.n m~ch.t ate au a dem Haase ei·n •Hi.mr.:e lr.f:i ell•'.

'

· '~I

•
I

Indem

Gretchen wi llens ist zu nehmen wao nicht ihr geh~rt, .fllngt

iht' Vet'derben an.

In den £o lgenden Sz-enen wi t'd der Gegen-

satz ?.wlschen d.e!t .Leben. der !.lachbarin und det"en schddl1chem
J ·.:

streben nach nenuss einerseits uri.d Gretcheps p.flichtge-

treue:n Leben dae· zu d.em gro·s sen
der '.': elt

.n~tzbar

1st,

sch:~-pferischen

ande~seite

betont.

Fartschri tt

Als Gretchen und

Faust '!lber deesen .R eligion spreche"'l• bemerkt aie, dae3 setn
Glaube leidlich schei!len

abeT, das.s e .s docn schief

k~nnte,

h~tte.

dartirp stE!he a:t;s o'b e'!' l<ein ChTi ater1tum
gexa.de

die Einwendung gegen Coetbes el.gencrt C'·l :-t·..:. l:)e.:'l.

e-r v:er¢hl"te das Chri st.entum a ls

eim~

7/ille

clie

~eacheh~."

}:i ~e:;~'Oe,

Aber

Of'fenbarung des vo,llsag~n

kamrr.enen ::inklanges in einem .beben das

l!

Hi.el' 1 at

kru1r,.:

"Dein

ln diesem JClnklange betra.chtete Goethe

die si ch se1bst. au fapfernde und

zu~leich

schaffende Liebe eines reinen Weibes ale O{fe.n bar!.mg der

Gretchen
fdhl:t die se. um1i<lers t ehli ch
. .
. .

.

Xraft und f~l .;t dem 11 aturee-set ze ,

L_ _. __

.

.

sch~-vfende

1 n del' szene a..'!l 13ruhrten

: : .·):;
:: ~

.L .

tj'

.j?

:! ~ ...

a

venn•teilt di~ konventiqr.el.Le ~:e.lt die unverheit'a.tete .r.;,ut~er.
Goethe ILusste das an sich selbet er(ab:r-en~

I

·I

1

Thr!nen und ihr het'zzel'ore-chendes Leid ha.lten af e uns alE·

i

0:'9fer •ton .'Fausta . idssdeuten des g~ttlichen Gesetzes vor,

A

.:

l

~ies Geaetzes, daas d.. a.<i Leben k.e !n Streoen nach G~n·J;s:-:; sein

l

sall, sondem ein Verlangen nach Zweck(}ienlich.'kelt.

rn dem

!

1
[

·~t

1

'

~

lI
I

In Gret~hene endlichera ::ntsagen an der Flucht rd t Faust wi

!

rc.

1

'
1
i

·~

in einEti sp tt.terf.~ n Lctcn

Vvt'.

Al ii ?s.a st etirt-t, erschei nt

...orl• t>ht ..·r .:fl·}

,.

. J

],

.

lii

•·

1

\\,
'•

\

cede
£ Bn 11

cl:kt?i t

f ·E;

t in allen }:in zeJ.heit.en entwf eke lt und

poe t(scl:er Do:ppelg!nl$er in "Wilhelm ::tei Gtcr" :.:t"U.e:

#:1

,~2
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I.
f

j

lichkeit des ein,zelnen unser

r. .os-o.1n~sw~t"t.

I~iejen!ge tnt•

wieklung welche ,j ede'!- i'ers~rilichkeit n~.t\!trlich iet, of:fen-

"ha.:rt sie: durch ih<r: ·rt;n.
Schi cksa.l he~'b.et.

Iw.Aer neue Hundluneen 'tringen das

wa.R r:.an ges!tht hat.

J:: an erntet

dtiss G'oethe tH. cl:t urteilt, scmdA-rn denkt. (#1)

irrt.

!n erneut.er

T~ti gkeit

.li'rancke weist C:&:rauf hin,

findet .er cein-e

<J~aa

Gee ' r:.e

Die~es Den·-

trl~sung •

Goetheo Verherrlichung der

Arbeit uncl der 'f.A-tigkeit. Jr.i t den:

0eis!~Qleten

des A;r.el'i-

·1\;ecnet's nahe "TEfrwandt ist .. {#2)
2

"Cie hoch Go.ethe d.ru; Dienen echM:tzt wi rd in Iphi ..

genie, 1n Dorot'h ea, und in Ottilien st<:..t.k

ve.rehrli ct.

\

#1
#2

13rar.~i.e.:>

b~t. on. t.

!phigente

1

'I

J)urch das '"'t.£: Do to thE- a !"1!.!' ande!"e tut, fir. d et
1

' G:Jeth~"

Ktino Francke

·..rol. ~ P. 2?2
11
German Ideals of Toda~·~

1
!l

~,./,/

l? • .er

. .,'

=

ZJCJ!EQ

..

I

sie da.~ CTl:: :c.

r.:anr. 1. S .t
e~

SO

Ctt:ilit'l<:Z 1)1~:::nstl;t=-~li::'-scnh('it g~g~n J€der-

eben dift-e

.~oc
.· __h

·
-de·.·lt ...
i ·rd •
d 3GD c·l. t' d c>.t'\...lli
g e ..."'"~
n

f!'!'O f ::.;

. isse.n h €
:0 1F. ht.t~~f1

1 t>t

it· ..rl.·i· e ···.
·{- "......
_¥-:ser£:r..
J-·un...,.en
··-"'
_
~'!>

Leuten teute ~:: h~:~figstert vc t'hhlten.
Jlorothe;:t ,U!':d Cttili~ sin<l ;.>.u s ungef!hr censclbcn
t>t;;Jffe ;;'=~: cl:r.it~er; .

Belde ·tE.r£tehen es a1iderc ~lt!c'klich

zu n;acl~ t-h ur.d \•.·e:-dE·n tln~it1 sell~.

Be.i.d e habcn die Gabe der

·r:l'g~r~ zung \H' l che dl e I.~c~en i~ Leben aU.t:.f\1llt •

7.u;; tier st l't·s tlofien 1 {inea b:~

Um di P.Sen

zu b£'.tOrien r.:alt de-r ?reund

Al;e r. mi.t df!rA€·l~en unei go€'n"'

Ct t1 He als- hei llee Jun.;fr::lu.
rn1t7ig~r. 1\.r.t.:. i!.nahrr.f:io bl'in:;t den

beiden die tiebe ·d och ein

1 hrto I.! e ce ;. Ctt! 11 f! rr•uS$ z:u G:runde gehe-:1 lr.dem :,i·t?

eittlichen Gem~tz. nicht folgt.

wi r

wi~

dr~ckt (:;')et.he
d;i>~~~

't:n ih-rei'l tJn:te:rgar. !:,; seheh

b:.· ch und he.:11 g .Coe the vo ·n der The daohte.

d~n !:::!:tt..~np!'e <lfg ex

l -ittler, deseen Worte Ottil'i-()

sein'e Ueberzeuo;.l'lG aus..

<1.1 ~ E!:e <ler Gn\ri<.l

l:i cl• 'tlt?i te.::..

alle !'

s .i

d~rn

Durch

st~ren,

Diese-r I.:i-ttle-r sag·t,

tt li c-ne·n G-esell a chaf't, d.c-r

'3i elscho\~3:~~ r.:eir. t. dasa Co·et.r..e ni cl;it in:n;er

(iv t:~id:. und atr('::r;, ctuchor. a ;tet'3 ernst
F)>~ r.~d:-: "'l:t h ::.t>1:e..

ltnti w~rdig

dl:,er cie

Abel- fri P~inzip v~ ,rt.rat Goethe die se

.tn

#1

:C·iel~chowaky

.. Goethe·..

!I .:B.

d~n
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Jahren von 1801 bi-e · 1806 wt1hr£nd. seiner Krc.\.n khei t e r:t\..hr er
bei der ttt>u-en Pflege Caristiamms wie unet'.messlich viel

t.<a.nn und. Wel"t· ei nander seh•.lldig ,.,.erden kt1nnen, urid eel ne
Achtung vor de.r Fhe
h.~lt~

gen :Lht"fur-cht.

stei~gert~

1;r mach.te ein Ze.rT'Pi lc. eei nen schv;i!:h!du~:rds,

cheren !oh.& i ,n de.r Gestalt
den: Hau~t~ann.

si ch zu ei!!E: r tiefen nacll.-

und er ga:b des sUlrkerE'·

Ir. d.ieser f3elbstge1 aselung-. sehen 1\'i T' welch

e·in hat'tes .Kttropfen eei n Leben wat-.

Er hat. te .ert'af:.ren, o.a ;;. s

d e r, der entaa.gt, siegt, w!hrend der,

n <.l~l:~t~rr:.t, un tergeht.

na:i:'Ufi~

vre:lc·f4~r

der Eeg ierd€

'\\'oll te er eine t.tltige Lnt-

bazyng leh1'en •.

Iphigenie und :noro:thea 1'!'.\!!i'Jeen

J..~e 'l:en le m,::n.
s t:hrrt si.c h

na~h

d.ie~e.

P.eide a~. nd e ir. ~ &ne l:Mchen:

~nth

i'el

lp.ni g~ni e

ihrer 1-!eirr:.at, abe·r d.u l"Ch ih:rE:>n Ver zicht

Und inr r.eine a Leben aiegt eJ.e l!fbet" allE'B und. befreit die
!hrig~n

von dee Go·ttes Fluche.

Dol;'otheer. v•.f rd i hr et"s t e:r

Brll:utiga..,rr. vefeagt und sie 1st bel'eit av.:f den zv:eiten zu

ver zi cht.en.
Do:rothe.a weit;&; d.ass e J n einzelnes l:ttclchen nicht
gut tl,lt 1 n der \'ielt ur:ihe-rzuwande·m.
Goeth~

ln der .Epi 's ode dsr.

cla e l.lrbild der Dorothea en tndm , erpt d.aa t:!dchen

ein Gut, w.!Iuend in se!.nertt Gedi cht ihre ga n. ze ha.he c;.u6
e;i.neo ::E~n~le:!..cl:en 'bes·teht..

bl'a uch von der Erbschaf't

"-·

Der Dichter ,•et,sch•·n!ht ee GeZ".l

r.achen.

Er zieht. es vol',

- -"'1
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dass Hern.ann die Geliebte um

willen w!lhle.

I

1

ihrer guten Eigeneehaften

t

iI

Darin fiJ1dep wir a~ch uns.ere eigene a.n:eri-

i
i
r

kani-sche Weltan.schauung.
Do:rotb~a

I!>higenle und
~::l!Ile

!!Mchen.

Schi cksal..

l.:ignon ist noch einsamer..

Ohne e1 gene !Jchu:ld

J

:;

sind, wie gesagt, ein·

!inde~

Jede hat iht'

I

t

~rod.

<lie let2t.ere den

i

I

f-ie liebt und weiss ee kauJ:t. V:ie

Si-e ist Jung und. hilflos.

. J

Ed.ne Y...""'os:pe hau-cht sie einen zarten Duft ui..t s und

ehe sie zu r 3ldte
her~li

korct~t..

I

l

lphigeni ~ und Dorothea ce t'i tzen

che Tugenden die vor u.ns gll!nzen .

ni cht.

verwelkt,

I

I

Lignon hat volche

1

I

Ihr tiefes ver.schlossene r: Eerz lttset uns seine

innersten Geheir.m! eae kaum ahnen; ni chts i st

d~u

I

tli ch als

{

die Lie~ zu dem !!.anne de!' sie aus den H~nden ~anes .Earca'ren
gerettet hat.

Diese zt1rtliche Ueigung , <.U cee lebbafte Dank·

ba.rkeit echeinen dle Flanm:e zu sein.• die ihr Leben aufzehrt.
In ihrer

\~o rnehr;J:oeit.

ihl:'er

za.rten~(:h~_nheit

und 1hrerF.ilf-

lOf4igkeit l,it:?gt d.e.T Retz, und durch dle.ee erYJeckt Eie unser

!,·1 t .leid.

!h re Unschuld, 1 hre- nankcarkei t und i hre Ech?Jrz£_e:!. t

bewegen uns d::as He:-z a."l'i tlefsten
l. ignon

SOlVOhl

~enn

si¢ wcrtlos ble! bt.

wie Ottilie offenbart ilrre Abh!tn-

;rlgkei t von der Lfebe ungeft!~ir 1n derselben Weise.

Als

Ottilie von dcr P-e nsion nach Hause kor.:r.,t \.:.nli Chailotte ihr
~ntgegengeht.

wir:ft sie sich zu Charlottens F!£-st:m und

faest ihre .Kniee.

urn~

In ei ner Ahnlichen Weise handelt :r.;·ignon

ala W.flh€1:11 ihr sa.e t, d as a er fort n;uss.

fie kniet zrtt

,.
'

t

.

..•

. i
•. •'i
e

't'

•

.

.:

.i

Dataut fdl£t C.i e n:hrende !l z€n~

ur.d 'tle!bt lange eti!l.
fn wt·clche'%" '!.'ilh~l~:
..u e-ei. r1.

SiC

tt:~h:ltCt U r'; cl il~ 't" ;re~f'}:Tfc.ht i h t"

! n e ir.er ! ..''ln ~i

cl.,r.

·tate r
I,

·:te"i te flXhlt Ot.t1 :u. e n a cl:i. cler.1

'!'ace ihrer 1 utter, ab sie ihr HauDt

~.u~t

C'harlottf·t;r- l<nieF.<

lect und Cl:.3rlotten ihr. Sd:i c!~t::t:l be4auP.rr; h~Tt...

Dao Kind

f~hlt seine abhSngl£e I.age. ur-,d wi.·~ r:.ieeli-ch ee urn.

ale

.,.~!frde,
~ie

wenr. ni ch t ei r. besondere r

fa as t alle_s .,_;u. t und

fordern echelnt.

s~nau

Gl! ~k sr; teTn

d

sterlen

t:~r Ei e ~·al te~E>.

T.'as d if'. :;reund'1 n v-on

~·'ol~lich :r.:a.c.ht· s1~ si ~h Geset~~.

~ hi'

m

und n<icl:

Jtesen ta't H:r '.run und Lasaerl eJn €'et'jC'htet, tis zu der Ze i t
c.ta. cr:arlotte sie w-le e! r.e

!.'~~ter

liebt.

U~d

noch. vor dem

!ode ·\·e :-den di•~ betdf'·n, n:'t··.l~ch Uic-~1)11 ur; r! Ot-tilie.

:>,·.t

Ji-€ ~; v_-.1 "'·- ·1..,.<:: r:.; ?· - ._~"u· i"'re
, ;. · r-, ~_ .,.__.,.."'_~
,; .• : . L(;r..
r.L~

"'
"'l·•· ......-.-~.E
·
_,..,..,,n.. ...,·t
~ ~-.. .•
_~
•_:-.r;:n ~ .;; .L.: ..

·.t

•·,.-,d
--: , ;._ -

·.I

i·;:

... ...

~:::::_~

I
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l

J

Di~ae

etrenge Gerechtigk-eit waltet auch in

Gretchtns f1ohickaal.

Sie hat di.e Gelegel'!l:eit 1hm.

flj ehen, a teT ste wi 11 b'J sseu.

7.U

1
ent-

Obglei ch si e unschu.ldi g 1. at,

le:e-rt sie den gari zen X-elch dee I.eide-ne und dad,urch

i
I
·I

i·

I

I

r

erl~st

I

f

ge-

1:
I

1

l it ten und d·as H6chste· ge·tan-- "d.as Ewig•W'ei oli che zi e-l t t unta.

I!

sie den Geli etten und s!

hi nan."
auch in

~h

aelber.

Si.e hat das

Die na t.l.l't'li clle .Folge der e,rtge·n
Kl~rc.hene

Scht cksal zu tage.

Tiefst.~

Gered~tigkeit t

'

I

i
l

ri tt

·I

f

i

Iht" dunkle-e Doppel"""'e--r-

I!

hn.l t.ni a zu Egmont v.nd zu :S-rackenbu rg unti dF:r Drang ihrer

;

.Natt1-r treiben· si e in die Anne des Todes.

j

Jrachdem das Leben

1

i
Ea~sam 1 n- die ~runden,

intleM e1: Kl!rchen dern Egmo.nt als

tin der }"'reiheit e.rschei.nen

l~sst.

un~

i

j

liier!-n l:tegt vJied.eT der-

selbe Gedanke. dass nach d.er.1 Leiden die E-rlt.ssung

so h!lt

J

G~t··

folgt~

Goethe in diesen tragischen Gestalten

ei~ r!

I

lll1d

Spie•

gel st-iner sittliehen \','eltanechauungvor, wn Qen u~endlichen
~ten

1£influss c i nes

Lebens zu beY.•cisen.

·, ·

'

!n Goethes Gestalten waltet die 1:enechlichke1 t
Keine nutzloFe Heue fulF~t a.uf tl o.s ~l'Ten, aber r.-:i t

die i rrt•

T~tigkE.>i

der en:euel'ten
l~s ct

d.en·

_I}I)si tive
1')fcnen

Le~:er

~iei te

f~hrt.

t -!<orm'!'lt die E-rHlGU.n g.;

Ilet' Dichtet-

di.e Hoffnu.ng nie verlieren. inde:1 er .i rnr.:er die

des Lebens betont, die den
Kl,tno 'Frar.cke E?gt

un1;~

l . ens~hen

zu n -eunf.

dass: Goe-tl'le t&t: eich

eel bst u nfi an ander.en allf,~ <q szc;_:ti lden verso..1ch~, wa2 clns
G'ef~J-.1 de:r · Freude I c.e't Hei te!'!{ei t •. de!' P.o~:fnung, und de a Mutes

!:

, --·

• .
•

)

f

l

:.... :

.

'

: .••

:
\

·>! ~

J>adu.rch verhindert .d er Dichtet allee "Vtaa· noc.h

verif,eh.rt • .{#l}

tie-f er tragfsch

h~tte w~n·den

rntfsser..

In <lf-i:' l.ntw1 ckll.C.ng der Persenlichkeit schi ldert
Goet-he f.£' sanders s-chc'Jn di.e ke imende .Liebe des jungen

MM ~chens.

Ein. rei zendes Beispiel da.v on. fime·t si ch bei Gr.e tchens tttn·
delndem Blumen spi(:l:.
der l.J. ebe zu r
~it

zt.

Schon am Tage danach ko!!'.mt

vollst~J,'l EntfA.ltun~,

1-:.-l!r-cl:lena

:Segeiste~g

di~

:Blurae
I

d.a, Gre_
t chen am Spinn:rad

4ber ue;n g-rosse)) Egmont.•

ihr ge{Zentthcr "nur rensch. nur Freund t nur

Liebe.t~r'*

d~er

tat.

·I

!

epr1cht

~:te

itt einer reizenden Weise a.Us in. dem Liede "Gldck-

OtU.liens Keigung

llch a.lle.in ie.t die .Seele die liebt."

Edua.-r.d w!chst a.ll!n!hli ch .zwn

U~hepp.nkte

Z'..l

'tis di·e bei'd.en nur

eins s:t nd, "liu-r ein I:.ensch. 1!!! bev.tl,.u-atlosen 1 voll.komrnenen
Tiehagen~·;

auf der

r.m

:-3e1 a pie l, \!'enn sic auf de·t'. li·n ken und };duatd.

-r~cht.en

Sei te

Kopfw~h h~t.

ErTetter fi!fngt zr.it :Pankt::a-rl.:eit ?.Ji.

l.:ignon:e Lie'be zu
Obgleich e:r sie

ih:re~

tlill'

als

Kind liebt, iat doc.h dfese tie!e Ueig\.tng der Le.it.s tern ihres
Leb~ru1 und :1 at mit ih:<em $.teT-ben ver'k m1pft.

Alle <liest: Ge·

stalter. alnd besonde.ra rein ce.n schlich .u nd sie leidcn se,l:.:r
tiP. f.

Irn Sterben d _'Perwinden si e und

\'ii

s:einen Gla:J·' ben an die UnsteTblichkeit.

In seiner Schflder.,.mg der .reinen. Weibll<'Jlltei t
¥.·ol,~te Goethe auc·h die Liebe ZU.!:i Schr:;uck beschrdben. und

-

?..uno. -:;>rt:ln·ck.e.
....

.......

"Ge....;., •

t
..

.t

r fdhlen die ko:n.:r.ende

Iri der Er-schei nung na.ch deo ':'ode net.ont Goetbfl

fG l

l

i

i

l

J

.

......._

- .. .·.~
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e"r tut er, in tlr.e! en &ei net' Gestalten.

EertUU!lt 1st. die SchraL.:.._..

szene 1r1 T.elch~r Gre t~hen da.~ seh8ne K!stchen flndet.

Wi r

sehen ihre F-reude an der Kette ur.d m den Ohrringen. in denen
eie vor den Spie:;el t-ritt und

wo~it

eie sich .J)Utzt.

Wie er-

;3tat.nt 1st. Ottilie, da si e in ihr Zirmner tl'i tt und den kestlichen klEd nen Keffer au£ ihrer.1 Tiache f'indet!
auch ni cht ihn zu erBffnen.
Seid~,

Shawl~

~a

Si-e sttur.;t

ztHgen sich tusselfn, :la.tUst,

,.

und Cpi t zen, die an l!'elnhelt, 7.1 e rli ohkei t und

Kostbarktd t v.-ette-rifet'n.

Gchr::ucl'. 1st auch dabei.

Beide

l:tid chen haben dense lben Gedanken, daes allea so 'kostbar und
frntd. is t, daas ei e es sich nlcht zuzueigne-n getra.u en.

Eu·

genie anderaeit.$ sch~tzt d:a s Y.:t!stchen das von i.hrem Vater
komt t. e"beneo hoch \\'ie die Bdrgen:i!dchen 4ae, welches vom
Sie freu:t si ch eben so sehl' vor dem Spie•

Geli.ebter: xor:a:it.

gel t'fter Htren gan·z,e·n Frllnk• acc-r ganz besond.erG l'.tbei' das
Orde.ne-ban<l der eroten .Farstent~chter.

Durch Eu~l"en1e in -d.et' nat«rlichen '!oc}lter ha t te
Goethe ·~'\"nhrsche 1 nli ch die Absi cht une ei nig:e s a.us den unge-

h€urf:~; :~~cctenheitt-n· seiner ~~eit zu scrd.ldern. und die

Oegenwirkun~ zu besch~t!iben;
die revolut1Qn11'ren Geda..,·ken
..
~ .~

.

fanden keine Rttckwi rkun{l ii'l n·.~.rn.. Er vollendete nie eeine
Absi cht :E.ugeni ~ al s .it'eit.ei tsfi!!trerln ihre·s Volkes zu ·entwickeln •

.Der hiato.-rinche Zug g·e ht, al~o ver1oren. we-il. alle£

peTsBnlich, au 1zen..'clickl1ch. und zuf!llig ·wird.

n:ehr von rc:dn):JE!nA~hli cLen ':'. ~. S

..

V0:1

Eugenie mrd

·besti.m~ten hi stoTiECh..

.!
0

,

..

I
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i

politicchen Ziele'n in ihrem 'H tindeln bestiml!lt.

Hielscho..-slcy

'I

oorr.erkt, dane ea

Pel."s~.nlichkd

d etitendste

1st.(} l)

h~chst

ch;:)rakteri!3tiach iet. da:3e di€ "tet

1 n· dem RevO:lu ti onege:n4lde ein Weib

E'r fl!lgtlinzu ea s.ei Ein eig~ntt!mliches I>rgetnSs,

daes dem ·n:1 c)Jter alle Versuche. d.en bedeut.e.ndsten geo·chi cht-

licll.en Vorgang, den er erlebt.e, .kdnstlerir:ch zu bewtlltigen,
~isslungen·

i

'•

:t

sind. (#2)

d
I

"In Wahl."he:S t lag de-c nauptgru.r.d d2.rin, daf\·s et" { . Go~the)
eln Gegner d.er H~valutfon v;ar. Diese Gegnerscha:t't hat
man aus seir.e:u konservatiYen An sto.k'ra ti ~us ~.;. ,e·rk1!1 ..
ren vereucht, cine obcrfl!chHche u.ml efns f itige Au:f:faesung, wie denn 3ch1agwor:te sein Yiesen selten erhellen und ni e erech~lpfen. 2'.\igP. stanrl.e n r.:u ss we!"c!en,
daaa es i.tZ~ an Verstttnd.nis f\!tr den \'erlauf der Bewegung ~efchlt, ~ber geleugnet, daf3S er J.tei:r; Verst!ndnis
ft1r ih!'e Entstehung und innet'e :Bereohtigung cehnbt
ha.be. · J:.~ -r \Vr&.r vi r:lr:::.elir da~ber fl! ch so k l t?.r wie wenie;e ,
'\'.1lSS't€ er doch ad t der;t .f;tr a ssbU!'t;e:- .Zel 't ":!n Von ::.•'ra.nkt'eich g€nu.g, und hatte er doeh ilri eigenen Lai!cle hin•
rei cher.d e :rfahren. was eln absolutes 1-l!l.ratenturr. , ei n
vet nltete s Bttt.n<lewesen, e-re.r bte Fl"i vi legi en .u.u ch bei
den besten Ges.innung en der Eevorrechte ~e n f~r t-~se
~ch:!d. en he!'b=if~i... ren.
E s ist ih!n rr.ehr ale ein hi. tter~ s
Wort i -ri un~!H l tieen S.tu.n den dartfber entschlt'lpft.
"Dit'
'let'darr.mni f3. daes wi r des l.ande& 1.-ark verzeh-rt'!~. Htsst
kE:':i nen t;eg~n der Peh E~-glic r.keit grdnen• (3 . April 1782).
" ",)as l'ln::. e Vo.lk zr.uss im.tner (len f.ack tt'r2£en, und ee 1st
ziemli.ch d.. nerl~i •. ob e-r ihm auf der rec.'lten o.d er
lir.l:en Sef tE:> zu acn~·:er wi td" (20.. Juni .!. ?P.4)..
"! ch
seh~

len 'Dauersrnann d.e.r

!~Tde

d.as

:~otddrft

tge

ac ,rord ~ rn;

da.s doch nuch ein beh~gl1c11 Auskcrr:.rr..en w!.re; ;•:enn er
r:ur ft'tr s.ich sch~itze.
::-,...1 we.isot abP.r, werm d i~>' El a t t •
J t!use. q.uf d-en P.o~en2wE:- i.gen sit ., n und sich h'! ts ch dick
und g ntn ge.oot-en h a oen, tlann .K~.'!I.rhen die t-..=.e:sf'-n :And
sau~e n ihnen den £1ltr1erten ;_;aft ~us den l..ei be -rn.
Und.
SO ge.~'j,t's '\~e:!.te::::, Ui'ld " 'iT haben's sovteit g eb'!' ·:tcht, daBS
c)ben il'l~"':':-er in einer.; 'f aG~ r..ehr •rerzel1t't :\\•i rcl, als unten
in eir.er.i beige'br:'lcht werden ·k<s.!'ln" ("17. A:ori 1 178.2) . l:r
h a:t d.enn auch in de~ Gr&(lhei t. ~e in er ! i a.tur ni cht ge:z~-

gert. se i n

,'! 1
t/2

I

Bi ~ le ciH')'O\TS ~·

"

J~inversta.ndni s

" Goetl:i.e"
tt

rr:.it den Eenchwerd.eri der fran-

!I. ~1. ~ . l)?
11'.13. ~ .68

il

48

z~rsi s chen

\':ot"tfi'lhrer zu beku.nclen. " ( #1 )

lndem Goethe luge-nje zur ::.'dhterin de't' Freiheitsbewegung
rnacht, ver.f licht sich ihr-e

Pe·rs~rU.ichke.i·t

nicht rrrit seinem

Innersten, stellt keine Urnwandlting elnen elgenen, ihn erregenden

l:~:rlecnisees

vor.

Und so i at es tni t £einen anderen (,festal te.n die
in

ei:b~r

Kriegeezeit leben , . das n:enschliche :t:lerr.ent ln

ihnen ist st!:rker a.ls das: kriegeriache.

!n liaTie in "Gl!tz

:von Beriichingen" sehf.!n ,·d r ei n .1unges I/1idchen da.s nur
Gutea tut.

Gie l4;bt in

Ti tten und Ba.uernkr!eg.
r.;ann trel.l zu blei ben.

e:n~~ Z~1t

von :Beute•und K:riee·e s-

lhr Tei 1 darin l st nur de!" j f:der·

..

lhr ldtle1d tat rur tlie leide·nde

'I

":':icklung U:ieses Heldentums. werden die irtnet'en K~p-fe i'J.t~er·
S-e.el€ betont.

In de·m Ge.g eneatz Z'.vischen

Dor~Jtheens

zwet. Ge-

liebten wird daa \'i'tlnschenawe rte des fri edli chen !.e ben:s

tont.

In Ha·er

r.: child~rung

des e!'sten Br!utlgams. lesen wi r

von ue.r neuen Freiheit, d.i e die UlUwt!lzu.ng in
t~P.n(~ chen

gebrncht hnt re:

te-

Frank~e~ch

den:

da.sn in so gros~.e-:- Zeit, de~ ein-

.zelr.e ni cht s·ich . ange:}:J.~-re,. aor.dern dem Ganzen z.u dienen

hab~,

l.
'

..

. ..
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Geliebten ~ren!len mt'fsse.

1)\l.rch sie wird dct hllhere
I

Stand.punkt geschi ldert, den Goethe gegenl!'tel' del' Re~o

I

lu.ti on ei.ngenomn:en hatte·-dae Frinzip des vorv:!rtsct.rE-.cenden. Ei cl:. sc!bst los hi nopfet"nden Ide ali str..U.~. Ihr
..,

zv,;efter Brllutigar:l wi l..L an

seinem

glei ch er berei t i.ct, f!r die Gdte'!' • die e·r als die
oten e:rach.tet, sei n Leben eirizueet:Zen.
di~ l~ acht

des

h~ch-

J..ber "dann sttlnde

gegen die- t:acnt nuf, und '\dr erfreuten uns alle

~..,ried€nE •

U~bel

ob-

Besitze feethalten.

.-

Iil Dorotheens

Leben hat sle die

eigerie~

des Krieges er.fallren und will sich gem auf dem

:fri ed.li·chen Lande ansiedeln.

Obglei ch Dorothee.n s Scl11 c.k-

'!

sol mit den erosaen 'Bewegungen und Gedanken der Zd t ver•
kntl'!Jft i st • ist doch das id~ll als Spiegel dee friedli chen
deuts~hen

.Frunilienlehens be-r~li.-it.
u~a so

k or;-c::t en, d a ss das rnenechli che Eler:ent

be! Goeth~. irDL'!er. d a~ st!rkete ist.

Dte ltusseren K~:.p f~

des Lebens 1 wo L-?.nn eegen !..:ann s.trebt, wo ef r:: Volk e!n
8.n deree zu

tlberw~ltigen

InteressE' f~r ihr..

I.

sucht, hatten offen!:iar -&"a'r ke1n

Seine Gestcrl ten te•.reisen, dass die
·. H

cel:eirr.en, !nne !'€n

l~d::r.pfe

dfe Hauptsncne

· f .1 n se1·.-er
Der .•r••·.,..
....-nsch muss se·1 r.en 1'..ruu.v
... .

re n: e ~-

t~r

e~
·t'f'enen
~~~

soll i1iclrt i:ll:.':er der ! l atur fol gen;

rd t. der.i \'!illen Gotte:s ,•rberein.l:tim!:E?ll .
ir-rt. soll

e!'

ihn waren.

~ein

t~·e.,.,
•;
y

~

... ' "

.L.eber,

,,.,. ...._ ..

. -"~ . .~

:r.:u~.~

y;e:!'l!l der Ler. ::: ch

durch crneuert-e 7!tigkei t r:ach ttrt.erer.: strE=- t:·€!i;

.,

-'

I

I

c··

";

·" ~

' ~·''!;'§:, ..:
i
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'

.

Past.or vot: "foev,set-rt· aus G.o ethes Schri ften pr£di r:;t! (#1)

;

If

·rt ·

ummc:_: 'Iext, d.oc.h ~rJ.t drei ein,;eflochtenen ','.~r.l. 't't~n.
zwf?.i aus der F.! be-l und ens v.Qn Go-etl'ie .• •• ....••• ·
J:\as .dl'itte v.a.r u:1s t'o.r t cla:a· Goethe lf.l23 ni~der:.
schrieh, · a1s e!' ei n Greis .:;:ar , e. be'!' noCll frischen
hel.len Geistes:
· "In unsers 3u.e ent; P.ein~ v:ogt ein stre ben,
tach ein~n:li~hP.'t'hp Heir.e:rn, Vnbelmn.nten
Aus Pa."'lkbar:<ei t fre-i 1•i lli.g }iir1zugeben. ·
J;ri tr!tcelnd si ch den ewi g Unc-;enannten;
;;;ir h<:i sse.n' s; frcr:r;m sein."
So vr1h·Je 2renssen <ii e D.e;u.tachen nach Goethes ]':ben ti ld.c

erschaff'e.n wenn er· echr~lbt: (#2J
.. Ich r:.ei r1e, das deu tache We sen sei vtel rnehr: Sachlichkeit, !..:.ass, GereclttigJceit, Bl:rg~-rtu::. :F.'ildu.ng·.
V.'e ltwei she{t. ,j ene l:i ge iw~h:ift~n, d1-# .tn ihrem
h6chsten :C..n.llc den Z.:enschen , Goethe, m~chtett ...
Und di tH:-er

Pre~i·ger

wi 1.1. auch ale· solcher ,;.nsF:?.Y'.tr;. Goethe

gle.tchen:

"l!.in :Paet.ort J)f~ege 5. ch Z'W. se.gen, t:USS Z'..ter:.:1t etn
blu t•und h?.bensvoller ~.~ ann und Cha:rakte r eein. e :f n
floethi uchet< renJ"$~h 'lind au cb~ gleich n;.x;•• eir: Ctdck
Heide."

11 ehung der SchtJr.heit gemeint.

E't' scltildert gerr;

c. f.n.f.a~hen

vti f' cUe

Jtl
.,
l;·~

/f3

I

Genuss de'!:"

i'l-cnsoe·.n

"

"

":i~er

..

"

Bchl5:.h~1 t,

....

,F<::st or von

"
"

P.og;;Gee"

..

"

cen

r:cmud~t:i z.enen

und

.£.201

:!; .. 2 .:.10
<'; •··4:67
. .

i

"• I •

,_..,-.--··
'

{

..

r ·~,

.

"

j
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sind n.lle rnenscblich und irren. a'ter _es walte·t stets die
~~o

strenge Gel'e-chti gke-i t..
.StTe't~n

den FrieJer: nuT im

l

wie noethe. nach lo.ngt:m inner~n
~ntsagen

findet, so eiegf:n seine

Geata.1 tett nut' dur.ch; die Entsagung und. erringen da.s e•dge
Leben..

Obv;ohl

1st, erkennen

Go·e'!h~a

~~! r

in ui1fit>re:r Ceele-

Di cht-ung

!:! ft

durchaus pe rst:!nli ch

in der!'l WiedJ?!"klang den setne Gestalten
~T'\'1ecken,

ds.ee er ewle leben

l"i~d.

Tn der Ef?tt'<i.chtung al.So einiger der ju.gendlie1!".~-en

Geste.lten GoPthes sir.d

beret

uns zu v~rgege-nw!rtlgen was Goethes Idenl einee

t

:fungen !.;: l:f.o:dnena war.

~iT

in einem g.ewissen Dinne

Cie so11 J!ingabet T~eue, DienF.tbe-

fh esenheit, Selbstlosigkei t. Edelsinn und Gerechtigkei t •

•

kt.lrz. reine renschlich.k.P.-1 t

~ben..

Du't'ch diese Tug€m1en und

nur a.lJ..ei n du:rch diese zteht daG •Ewig•We1 bli che" den J.:en•schen hinan; und in

jener.~.

Wiederl(lang der in unser€r

ei,scnen Deele erweckt wi-rd, erkennen ·wi r• dass e ·s die.se l•

I

~~
I

ben Tuge-nden sind,. die Goethe seinen Gestalten .verleiht,
die i.tnme'!" unri ewig tfber ilie menschlichen :.;chwt!chen sieg ...

T-el ch we rden.
Wir haben gesehen, dasa Goethee Gestalten- sein
eigene:s Streben sehi ·l dern und ·r dr !!aben.

.,·e.tsen, dass e!' durchaus Weltbtl-rger ist.

ver~ucht

.zu

be-

Iridel!l wiT aeinem

.Eeispiele f'olgen. werden v.'ir ebenfalls z-..;. we:ltbt!rrgern. und
velT.!~ge:n E:s eine friedli"c:he, gl\!ckliche ,,-:'e1t zu schaf.fen.

I
- ~ -- · · ·

- .. .. ..-~- ---

!

. .

I

.

I

I·

I

"'.,.i'elttteele • kom·1, uns zu durch~'l-ringen!

1lann mf t uem. Welte;eist selbat ~.u ri 'lge·n,
'N~ i"d

-

L

..

v.nare r

K~:tlfte

·:rheflnel'i. :!len4 t\1.P. ten

H.ocl'll::e:-rtAf.
<~.1te Gef~teT,

!;e ltnde let tend., h6chflte li:etstet".
Zu der.~t, d~"E,- Alles schafft

uti4 ecn.uf.

I

:I
I"

!

i

I
I

I

!

lm Gr~nze~ .1oaen si ch- zu finden.
Wi. ril gern der Einzelne versch\d~den,

I
I

Da llSst si ch allet UebeTJru.s s;
Uta.tt }le{s~em· Wdn.s ;~hP.n. "-•ildem \'lolleri;

·•

I

.,

"

stat't l!l.stgem 3'orcter!l, str~ngem Etdle)'J
i ' ,:

i!

. . ·,:

'.

i,,l
f

i
I

.,
I

I

'
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